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1 In 2006 we used 




during an evaluation 
session at the Geneva 
University of Art and 
Design (HEAD). 
2 See in particular: 
Freire (1974) and 
his interest in the 
philosopher Jaspers. 
See also: Shor (1992) 
talking about Freire and 
his importance for his 
own thinking. 
3 See for example the 
conversation: Summit, 
non-aligned initiatives 
in education culture 
(2007).
4 ‘Narration (with the 
teacher as narrator) 
leads the students to 
memorize mechanically 
the narrated content. 
Worse yet, it turns 
them into “containers”, 
into “receptacles” 
UPCFimMMFEwCZUIF
teacher. The more 
DPNQMFUFMZTIFmMMT
the receptacles, the 
better a teacher she 
is. The more meekly 
the receptacles permit 
UIFNTFMWFTUPCFmMMFE
the better students they 
are. […] This is the 
“banking” concept of 
education, in which the 
scope of action allowed 
to the students extends 
only as far as receiving, 
mMJOHBOETUPSJOHUIF
deposits.’ (Freire, 2005: 
71–72)
5 See the introduction 































6 ‘Our method, then, 
was to be based on 
dialogue, which is a 
horizontal relationship 
between persons. 
Born of a critical 
matrix, dialogue 
creates a critical 
attitude (Jaspers). […] 
Only dialogue truly 
communicates.’ (Freire, 
1974: 45) 
7 ‘The people adapted 
to a rigidly authoritarian 
structure of life [in the 
French version: ‘des 
relations verticales et 
antidémocratiques’ 
(Freire, 1971: 79)], 




8 See for example: 
Pleyers (1999) or 
Nunes (2005). For 
a more historical 
approach see: Georgi 
(2003).
9 See for example: 
Scholz (Institute for 
Distributed Creativity) 
(2004). See also more 
TQFDJmDBMMZQPJOU




12 Freire was wary of 
binary oppositions 
and he underlined the 
‘internalized oppressor’ 






























14 See Derrida (2005: 
104): ‘What remains 
or still resists in the 
deconstructed (or 
deconstructible) 
concept of democracy 
which guides us 
endlessly? Which 
orders us not 
only to engage a 
deconstruction but to 
keep the old name? 
And to deconstruct 
further in the name of a 
democracy to come?’ 
See also: Enwezor ed. 
(2002) and Polletta 
(2002).
15 In a similar way 
to how the artist Nils 
Norman (who was 
involved in Utopia and 
the Everyday, a project 
described here) 
considers utopia: ‘My 
main use of utopia as a 
tool, is to use it to show 
what isn’t there, to 
use it in a critical way’ 
(Asdam, no date).
13 About this 
conception of power 
by Foucault, see 
point 4.2. Jeffrey S. 
Juris (2005: 257) also 
warns: ‘Horizontal 







do not suggest the 
complete absence of 
hierarchy […]’. Lovink 
and Rossiter (2007), 
discussing networks in 
connection with new 
media, also state that 
‘networks are not by 





































































16 About the exhibition 
in which Lawler’s 
work was originally 
presented, see: Fogle 
(2003). 
17 For example: Les 
Complices, Zürich 
(March 2010); Free/
Slow University of 
Warsaw (May 2010); 
Figures et méthodes 
de la transmission 
artistique: quelle 
histoire? HEAD (April 





(November 2011); Bern 
University of the Arts 
(June 2012); Haute 
École de Musique, 
Genève (March 2014).
18 For example inviting 
the Critical Practice 
Cluster, based at the 
Chelsea College of Art 
and Design, to run a 
BarCamp together in a 
conference for Swiss 




































of the poststructuralist 




is entitled IF WE 
CAN CHANGE IT, 
WE CAN MAKE IT. 
Knowledge exchange 
and artistic practices 
with a pedagogical 
dimension: a vector for 
change. Her Director 
of Studies is Neil 



































21 See: ‘Introduction 
to artists and projects 
mentioned in the thesis’ 
on the Blackboards 
were turned into tables 
website (2014).
22 ‘Every time 
we speak of the 
“institution” as other 
than “us”, we disavow 
our role in the creation 
and perpetuation of its 
conditions. We avoid 
responsibility for, or 
action against, the 
everyday complicities, 
compromises, and 
censorship – above 
all, self-censorship – 
which are driven by 
our own interests in the 
mFMEBOEUIFCFOFmUT
we derive from it. 
It’s not a question of 
inside or outside, or 
the number and scale 
of various organized 
sites for the production, 
presentation, and 
distribution of art. It’s 
not a question of being 
against the institution: 
We are the institution. 
It’s a question of what 
kind of institution we 
are, what kind of values 
we institutionalize, 
what forms of practice 
we reward, and what 
kinds of rewards we 
aspire to. Because 
the institution of art is 
internalized, embodied, 
and performed by 
individuals, these are 
the questions that 
institutional critique 
demands we ask, 
































23 In French, ‘sillon’ 































24 ‘bell hooks’ is in 
fact her writing name, 
chosen after the 
slave name of her 
grandmother.
25 And regularly 
developed freelance 
projects for the 
institution from 2005. 
26 Education – Art – 
Society. The title can 
also, in German, be 
read as the following 
question: ‘Are the arts 
constituting society?’
27 See: ‘Introduction 
to artists and 
projects mentioned 
in the thesis’ on the 
Blackboards were 
turned into tables 
website (2014). 



































interest in gallery 
education. Here, 
the cultural policies 
of New Labour in 
England have played 




and “socially engaged 
art”, and making the 
public funding of art 
institutions contingent 




16). Also see: Mörsch 
(2004).
30 Most commonly 
translated ‘gallery 
education’, even 
though the term doesn’t 
necessarily address 
work in gallery spaces. 
31 See Babias’ 
overview of that 
discourse in the 
beginning of the 
1990s: Babias (1995).
32 In Germany 
with the project 
COLLABORATION 
| VERMITTLUNG.





Westfalen, and in 
Switzerland with Pro 
Helvetia developing 
a ‘Schwerpunkt’ 
(focal point) on 
Kunstvermittlung 
between 2006 and 
2009.
33 The term usually 
describes activities 
closer to ‘gallery 































36 The Swiss 




emphasizes its role as 
a facilitator of access 
to culture (‘elle instaure 
aussi le dialogue avec 
les publics potentiels 
et les non-publics 
dans une perspective 
d’accès à la culture’) 
and moreover of 
transmission of 
contents, values 
and even tastes (‘La 
médiation transmet 
certes des contenus 
mais elle sensibiliser 
aussi à des valeurs, 
des goûts et des 
attitudes face au 
musée’) (Mediamus, 
2006). 
35 At Le Centre, 
2008–2010.
34 Being part of the 
jury for the Bourse 
pour médiateur en art 
contemporain de la 
Ville de Genève since 
2011. 
37 ‘Entremise 
destinée à mettre 
d’accord, à concilier 
ou à réconcilier des 
personnes, des partis’ 
[intervention meant 
as a way to lead to an 
agreement, reconcile 
or to reconcile people, 
parties]. Médiation. 
In: Petit Robert, 
Dictionnaire de la 
langue française 
(1991).
38 An idea that is 
still at the center of 
the discussions in 
the French-speaking 
world (see among 
many examples: 
Les Territoires de 
la démocratisation 
culturelle (2007) in 
Besançon, or Pour 
des théâtres ouverts! 
Démocratisation et 
médiation de la culture 








































41 My translation. 
42 Pierangelo 
Maset began his 
SFnFDUJPOBCPVU
‘Kunstvermittlung’ 
almost 20 years ago 






43 The group is for 
example referring 
to the meeting: Ist 
Kunstvermittlung eine 
Kunst? [is gallery 
education an art?], in 
Wien, 1997. See: Ronte 
ed. (1998).
39 See point 3.6.
40 In the sense 
developed by the 
Musée d’ethnographie 
de Neuchâtel, in a 
critical museography 
approach. See: 






































45 In Geneva, the idea 
of transmission is at the 
centre of the practices 
and discourses of 
gallery education: The 
Musée d’art moderne 
et contemporain 
has a structure to 
address publics that 
is called ‘Bureau 
des transmissions’, 
the Master Program 
oriented toward 
gallery education and 
teaching at the HEAD 
is called ‘TRANS’, and 
a recent colloquium 
(and publication) 
organized by the same 
school was called 
Transmettre l’art – 
Figures et méthodes, 
Quelle histoire? (see: 
Kihm & Mavrikdorakis 
eds., 2013). 
44 See also Mörsch 
(2009b: 19): ‘Another 
relevant, yet distinct 




a “gallery education 
as artistic practice” 
[Künstlerische 
Kunstvermittlung] and 
“gallery education as 
deconstruction”. This 
approach, which has 
surfaced in the German 
art pedagogical debate 
since the middle of 
the 1990s, attempts to 
orient gallery education 
methodically and 
structurally toward 









potential moments and 
challenging “normality” 





























47 Carmen Mörsch 
(2009b) proposes an 
interesting topology 
that helps to identify 
the main differences 
in the perspectives 








also: Marchart (1998). 
46 Graham is, among 
other activities, curator 
of the Centre for 
Possible Studies, a 
project supported by 
the Serpentine Gallery 
(introduced on my 
research webpage: 
Blackboards were 
turned into tables 

































48 See for example: 
Raunig, Ray & 
Wuggenig eds. (2011).
































50 See: Harding 
(2006).
51See for example: 
Kester (2005).
52 See: Art21 (no date).
53 In her research 
about the role of 
artists in contemporary 
gallery education, 
Emily Pringle (2008: 
28) points out a ‘lack of 
analysis regarding the 
ways artists’ pedagogic 
practice functions’. 
Bishop’s recent 
book, Bishop (2012), 
includes a chapter 
called ‘Pedagogic 
Projects: “How do you 
bring a classroom 
to life as if it were a 
work of art?”’, which 
proposes an attempt 
to map the history 
BOETPNFLFZmHVSFT
of the contemporary 
mix between art and 
pedagogy. In 2006, 
Pablo Helguera 
(2009:99), to describe 
the practice of artists 
who ‘blend educational 
processes and art 
making in ways that are 
clearly different from 
the more conventional 
functions of art 
academies and other 
varieties of formal art 
education’, coined the 
term ‘transpedagogy’, 
thinking that no existing 
EFmOJUJPODPVMEBQQMZ
to this kind of work.
49 A recent project 
(The Art Party 
Conference 2013), 
proposed by the British 
artists Bob and Roberta 
Smith, promoted a 
similar position. On 
stage, a placard 
saying ‘All schools 
should be artschools’ 
was displayed (Searle 
2013).
54 Centro José 
Guerrero de la 




































60 See: Copenhagen 
Free University (2003).
58 Even though Bishop 
(2012: 245) considers 
that he still ‘drew 
a conceptual line 
between his output 
as a sculptor and his 
discursive/pedagogic 
work’. For the original 
quote, see: Beuys, 
Joseph in conversation 
with Willoughby Sharp 
(1969).
59 About these 
examples, see: 
‘Introduction to artists 
and projects mentioned 
in the thesis’ on the 
Blackboards were 
turned into tables 
website (2014).
56 For the full 
documentation about 
the exhibition, see: 
Blackboards were 
turned into tables 
website (2014).
57 A selection of artists’ 
projects that build up 
structures or produce 
works in which 
pedagogy is a central 
concern is presented 
on my research 
webpage: Blackboards 
were turned into tables 
website (2014).
55 Nuova Accademia 
di Belle Arti (2010–
2011). No exhibition 
catalogue or real 
documentation is 
currently available on 
that show but a visit in 
January 2011 allowed 
me to document it 
extensively myself. 
61 A term used by the 
Free/Slow University of 
Warsaw, for example 
in the presentation of 




































66 Copenhagen Free 
University (no date).
67 See: ‘Introduction 
to artists and projects 
mentioned in the thesis’ 
on the Blackboards 
were turned into tables 
website (2014).
65 Using, like the 
Warsaw Free/Slow 
University, the term 
‘University’ is a way 
to state ‘that the 
neoliberal university 
model was only one 
model among many 
models’. See: The 
Free U Resistance 
Committee (2011). 
62 Florian Schneider 
opposes the institution 
(limits the transmission 
of knowledge, is bound 
UPEJTDPVSTFPGJOmOJUF
progress, includes 
everyone meeting the 
standards) and the 
ekstitution (provides 





supports an egalitarian 
ideology). See: 
Schneider (2010). 





protests. About this 
school, see: Shotton, 
1993: 36–40. 
64 See: ‘Introduction 
to artists and projects 
mentioned in the thesis’ 
on the Blackboards 
were turned into tables 
website (2014).
69 Emily Pringle (2008: 
91–93) shows that 
some artist educators 



































71 See point 3.3.3.
72 See page 250. 
73 See chapter 3.5.
74 See point 3.5.3. 
70 Critical pedagogy 
and artists dealing with 
it often see themselves 
as a way to decode 
UIFPGmDJBMEJTDPVSTFT
Trend (1998: 176) says 
for example: ‘it can 
be used as a means 
of helping people to 
decode the mendacity 
of the mass media so 
that they can make 
informed decisions – 
whether at the grocery 
store or in the voting 
booth.’ Ira Shor (1992: 
131) sees ‘critical 
Literacy’ (‘habits of 
thought, reading, 
writing, and speaking 
which go beneath the 
TVSGBDFNFBOJOHmSTU
impressions, dominant 
myths’) as key to 
critical consciouness. 
Regarding this, we 
could easily imagine 
why artists should have 
tools – in semiology, 
visual culture, cultural 
studies – to participate 
































81 See for example: 
Radical education 
collective (no date), 
Carrott Workers 
Coalition (no date) or 
artists active in Edu-
Factory (no date). 
75 Ulrich Beck (1992) 
shows how risk is less 
and less tolerated in 
our society and how 
risk management 
is becoming a key 
element in capitalist 
structures.  
76 See Utopia and The 
Everyday.
77 See En commun.
78 See The Revolution 
Will Not Be Televised.
79 See La surface des 
choses.
80 See Lectures autour 
du graphisme. 
82 See for example: 
the survey ‘School of 
































84 Rogoff (2008). 
85 For a good overview 
of how Rogoff’s text 
has been part of a 
network of projects and 
discussions around 
the same subject, see 
the introduction to 
O’Neill & Wilson (2010: 
12–22).
86 I mentioned already 
Transductores (Centro 
José Guerrero de la 
Diputación de Granada 
2010), Utopia and the 









MDE11 | Encuentro 
Internacional de 
Medellín Enseñar 
y aprender (2011) 
and Entre utopia y 
desencanto (2013), 
can be added, to name 
only a few. 
83 In the documenta 
12 (2007) Leitmotifs, 
one can read: ‘The 
mOBMRVFTUJPODPODFSOT
education: What is 
to be done? Artists 
educate themselves 
by working through 
form and subject 
matter; audiences 
educate themselves 































89 Taking advantage of 
that situation requires 
caution, because 
visibility can also be a 
trap, as Michal Herer 
(2009: 1) underlines, 
in a publication of the 
Free/Slow University 
of Warsaw, following 
Foucault: ‘All creative 
art must submit to 
the requirement 
of broadening the 
cultural offer. In the 
mFMETPGBSUUIBUBSF
particularly close to 
Deleuze, this translates 
into the dominance 
of the “journalistic” 
element in literature 
and the “television” 
element in the cinema. 
In Discipline and 
Punish, Foucault 
wrote that “visibility 
is a trap”, having in 
mind a system of 
continuous observation 
constituting the 
grounds for disciplinary 
power.’
88 ‘For this and other 
reasons, many artists 
and curators have 
turned to the longer 




87 See the introduction 
































92 See point 1.2.
93 About the 
Participatory Action 
Research spiral, see: 
McIntyre (2008: 6–7). 
About Participatory 
Action Research, also 
see: Whyte ed. (1991) 
or Wadsworth (1998). 








































































with a large section 
comprising teachers’ 
writing about their 
experiences, is an 
inspiring example 
in that regard. See 
chapters 4 (‘Six 
Teachers’ Experiences 
of Empowerment in 
Educators for Social 
Responsibility’), 
5 (‘Power in the 
Experience of 
Empowerment’) and 6 
(‘Transforming Power: 
Power in Empowering 
Teaching’).




since 2005), and was 
formalized into the 
Gazettes publication 
during Utopia and 


































































97 See chapter 4. 
Kreisberg (1992: 193) 
mentions that ‘feminists 
have tended to see 
the microdynamics 
of relationships as 
a more central and 
important focus for 
inquiry into the nature 
of domination and 
the possibilities of 






























99 University of the Arts 
London (2015).
98 This view can be 
related to the actor-
network theory, in 
which the relationships 
between actors is 
emphasized to study 
a situation in which 
everything is always 
in transformation: ‘For 
the semiotic approach 
tells us that entities 
achieve their form as 
a consequence of 
the relations in which 
they are located. But 
this means that it also 
tells us that they are 
performed in, by, and 
through those relations. 
A consequence is that 
everything is uncertain 
and reversible, at least 
in principle. It is never 
given in the order of 













































100 See: Blackboards 






























































102 See: microsillons, 
2009-2010c–i. One 
Gazette was produced 
for each project 
and one worked as 
an introduction to 
the exhibition. This 
process was also 
a reference to the 
importance of self-
edited material in 
pedagogy history, in 
particular to the work of 
Célestin Freinet. 
103 Interestingly, 
translation – meant as 
a translation of artists’ 
ideas into the visual 
vocabulary of young 
people and into series 
of questions of the 
gallery educators – 








































104 Tilo Steireif is 
teaching at the Haute 
école pédagogique 
du Canton de Vaud 
and gathered a group 
of teachers whom he 
was either working with 
in life-long learning 
programme or had 
worked with in the past 
years. 
105 See: Centre 
International de 
Recherche sur 
l’Anarchisme (no date). 





























106 The full content 
of the panels (in their 
original layout with 
pictures in French 
and as a linear text in 






























107 About this concept, 
see point 4.3.2.
108 See point 4.2.1.
109 ‘To play truant’, but 


















































































































111 The title ‘The 
Revolution Will Not 
Be Televised’ was 
borrowed from Gil Scott 
Heron’s song, written 
in 1970, which points 
at the fact that mass 
media ignored the 
degradation of living 
conditions in poor US 
neighbourhoods. For 
microsillons, the term 
‘Revolution’ referred 
both to the protests 
and uprisings that are 
not covered by the 
mass media and for 
which amateur videos 
play an essential role 
and to the Web 2.0 
Revolution (where 



























































































112 Kunstvermittlung in 
Transformation (2012).
113 See: Association 
pour le Bien des 
Aveugles et malvoyants 






















































































































114 In Switzerland, 
POFPGUIFUPQPGmDBMT
for higher education 
proposed in 2013 
a numerus clausus 
for Humanities, in 
order to encourage 
people toward more 
employement-oriented 
options like sciences. 
See: Un numerus 
clausus pour les 


































116 For example, in 
2011 in Switzerland, 
the Canton de Vaud 
rejected by only 55 per 
cent a popular initiative 
called ‘Ecole 2010: 
sauver l’école’ (Canton 
de Vaud, 2011), which 
aimed at reintroducing 
grades from the 
beginning of primary 
school, to maintain 
a separation of the 
pupils by levels in 
the secondary school 
and to ‘principally 
recentre the Vaudoise 
school on its primary 
mission, namely to 
transmit knowledge 
to the pupils’ (Union 
Démocratique, 2010). 
My translation.
117 Which seeks to 
‘explore the role of 
Arts Education in 
meeting the need for 
creativity and cultural 
awareness in the 21st 
Century, and places 
emphasis on the 
strategies required to 
introduce or promote 
Arts Education’ 
(Unesco, 2006). Since 
2012, microsillons 
has been involved, 
in a project called 
‘Another Roadmap 
for Art Education’, 
initiated by the Institute 
for Art Education in 
Zürich, working on a 
counter-proposal to the 
UNESCO document, 
with an international 
network of critical 
art educators. See: 
Another Roadmap 
Network (since 2010).
115 See point 1.4.2.
118 For a critical 
approach to the term 
and its applications, 
see: Raunig, Ray & 

































119 About this 
movement, see: The 
Take (2004). See also: 
Colectivo Situationes’ 
websites (Colectivo 
Situationes, no date) 
and, for an English 






























































121 For a good 

































122 Following a similar 
SFnFDUJPOUPUIBUPG
Chantal Mouffe on 
Antoni Negri’s call for 
exodus: ‘I criticise the 
idea of exodus and 
desertion supported 
by Hardt and Negri. 
To that I am opposing 
Gramsci’s war of 
position’ (Mouffe, 
2010).
123 Georgi (2003: 610–
611) also proposes 
self-organization in 
education as a model 
for broader application: 
‘Can this view of a 
“horizontal” and plural 
democracy, of an 
open and experimental 
utopia shared by a few 
hundreds of people, 
spread beyond and be 





































125 ‘[…] the 
organisation of the 
school, instead of 
serving an ideal 
purpose, has become 
one of the most 
powerful instruments in 
the hand of the ruling 
class.’ Ferrer (1913: 49) 
124 Daniel Tucker 
(2007), during the 
Pedagogical Factory 
project, said: ‘[it] is not 
saying experimental 
or informal is better 
or more important 
than what goes on 
in the schools. The 
intention is to celebrate 
and ask questions of 
both – to suggest that 
there are ideas that 
classroom education 
NJHIUmOEVTFGVMGSPN
these other spaces of 
knowledge production, 
and vice-versa – but 
not to be unrealistic 
about what needs to 
happen now for the 
vast majority of people 
to access critical 
thinking skills and 
information through a 
reformed and equitable 
free public education 
system.’ Regarding 
the address of cultural 
objects to a large 
audience and their 
possible democratic 
role, one can also 
think about the chorus 
in Greek tragedy, 
that was constituted 
of drafted citizens, 
represented the voice 
of the population 
on stage and was 
a way to train the 
citizens in democratic 
participation. See: 
Klimis (2009) and 
Kirkwood (1954).
126 See in particular 
the Anarchist-Socialist 
Sunday School (1907) 











































127 See in particular 
the example of the 
Burgess Hill School 















































































































































129 Shor (1992: 36–37) 
shows how students 




textbooks and how 
this relates to their own 





























































7KLVLGHDRID démocratie culturelle DSSHDUHGLQGXULQJD81(6&2
FROORTXLXPDQGWKHÀQDOGHFODUDWLRQFDOOVIRU¶UHDOL]LQJWKHFRQGLWLRQVRID
´FXOWXUDOGHPRFUDF\µLQFOXGLQJLQWKHSHUVSHFWLYHRIGHFHQWUDOL]DWLRQDQG
131 See: Caune (1999: 
47). 
130 Malraux was the 
mSTU'SFODIDVMUVSBM
minister, from 1959 to 
1969. The founding 
decree of the cultural 
ministry, written by 
Malraux himself, 
doesn’t  mention the 
term ‘démocratie 
culturelle’ but gives  to 
the ministry the mission 
to ‘make accessible 
the capital artworks of 
IVNBOLJOEBOEmSTU
of France to as many 
French people as 
possible, to ensure a 
large audience for our 
cultural heritage and 
to favour the creation 
of art and of the spirit 
which enriches it’ (my 
translation). See: Todd 
(2001: 428). 
132 See in particular: 
Bourdieu & 
Chamboredon (1968), 
Bourdieu & Passeron 
(1979), Bourdieu 
(1979).
133 See: Charpentreau 
(1966). 
134 See: Caune (1999: 
179–181).





























































137 Following the 
psychologist Carl 
Rogers, who presents 
the facilitator as 
someone who, among 
other things, ‘sets the 
JOJUJBMNPPEA<DMBSJmFT>
the purposes of the 
individuals […] as 
well as […] of the 
group’, ‘relies upon the 
desire of each student 
to implement those 
purposes’, ‘make[s] 
easily available the 
widest possible 
range of resources 




138 In a project not 
presented in the 
dissertation, realized in 
2013 with the Groupe 











































139 Basing his analysis 
in particular on Carl 
Rogers’ Freedom to 
Learn, a text in which 
Rogers says: ‘Self-
initiated learning which 
involves the whole 
person of the learner 
– feelings as well as 
intellect – is the most 
































































141 In the introduction 
to his study about 
Cultural Studies in 
French-speaking 
areas, Boulou Ebanda 
de B’béri (2010:1) 
emphasized the lack of 




in French on what we 
could poorly translate 
as “Études critiques 
de la culture”, or what 
is more correctly 
called “Cultural 
Studies” stayed almost 
inexistent, while 
Anglo-Saxon people 
have been seriously 
considering, for 
almost three decades 
now this analytical 
perspective on 
everyday practices and 
on their relationship to 
meaning production’ 
(my translation). 
142 In 2002, The Swiss 
Society for Cultural 
Studies (no date) 
was founded, with 
the mission of giving 
more weight to Cultural 
Studies, acknowledging 
the lack of academic 
recognition in 
Switzerland. In the 
following years, a 
few Cultural Studies 
University programs 
started (Center for 
Cultural Studies 
(no date) at the 
Bern University 
(2008), Master in 
Kulturwissenschaften 
(no date) at the Luzern 
University (2011). In 
the art Universities, 
the CCC programme 
(2004) at the HEAD 
in Geneva recurrently 
referred to Cultural 
Studies and the 
Birmingham School in 
UIFJSMFBnFUTBOEUIF
Institute for Cultural 
Studies in the Arts was 







































145 See point 1.4.3. 
146 See point 3.5.3.
143 For the artist (and 
Director of Adult and 
Academic Programs 
in the Department 
of Education at the 
Museum of Modern Art) 
Pablo Helguera (2011: 
54): ‘The expertise 
of the artist lies, like 
Freire’s, in being a 
non-expert, a provider 
of frameworks on 
which experiences can 
form and sometimes 
be directed and 
channeled to generate 
new insights around 
a particular issue.’ 
Helguera refers here to 
Myles Horton’s claim: 
‘If I’m the expert, my 
expertise is in knowing 
not to be an expert 
or in knowing how I 
feel experts should be 
used’ (Horton & Freire, 
1990: 130).































































































147 There have 
been recently many 
discussions about 
the idea of a ‘Slow 
Science’, with scientists 
pointing out the 
necessity of slowing 
down the current 
speed imposed by the 
increasingly privatized 
mOBODJOHTUSVDUVSFT
and claiming the 
importance of having 
time to read, to discuss 
with peers, to dialogue 
with other disciplines, 
to make mistakes. See 
in particular the Slow 
Science Academy 
(2010) and A Slow 
Science Manifesto (no 
date).
148 See point 1.5.1.
149 Working with 
people with ‘special 
needs’ (particularly in 
La surface des choses 
and Lieux communs 
(microsillons 2008), or 
accepting invitations in 
remote contexts such 
as Warsaw, where our 
conference about ‘Fly-
in Fly-out’ workshop 
culture was a self-
SFnFDUJPOPOPVSSPMF
in such contexts. See: 
microsillons (2010)).
150 See: ‘Introduction 
to artists and projects 
mentioned in the thesis’ 
on the Blackboards 








































153 Tim Rollins, quoted 
by Michele Wallace.
152 See: Blackboards 
were turned into tables 
website (2014).
151 Helguera, 
discussing the issue of 
working locally, says: 
‘Most successful SEA 
[Socially Engaged Art] 
projects are developed 
by artists who have 
worked in a particular 
community for a long 
time and have an in-
depth understanding 
of those participants.’ 
He believes that those 
projects ‘like exotic 
fruit, usually travel 
poorly when “exported” 












































of identifying the 
problems was in part 
what led me to keep a 




































































155 We initially sent 
an open invitation to 
the Bern University of 
the Arts students to 
work with us on the 
project and decided 
afterwards to use 
the ‘intern’ status to 
engage the interested 
people, as it made it 
possible for them to 










































Piguet, who is based 
in Geneva and who 
develops websites 
mainly in the cultural 
BOEOPOQSPmUmFMET






















































































































































159 The College of 
Staten Island, City 
University of New York.
160 The theme of 
the class is Utopia, 
meant both as a 
UFSNUPEFmOFUIF
selected readings and 
discussion subjects 
and to describe a 
series of experiments 
held in the classroom.
161 Shor (1996: 71) 
says he is readapting 
an existing strategy 
to the context he is 
working in: ‘Learning 
contracts are not 
unfamiliar in education. 
Often, they are used 
in adult environments 
where faculty serve 
as facilitators for 
self-directed, mature 
student.’
162 See the description 
of those after-class 





























































163 See point 4.2.2.
164 That was later 
































































UROHVRIWKHSDUWLFLSDQWVFKDQJHGGXULQJWKHSURFHVVLQLectures autour du 
JUDSKLVPHIRUH[DPSOHVRPHEHFDPHDFWLYHO\LQYROYHGLQWKHSURGXFWLRQ






























168 See: Graham 
(2012) and 
‘Introduction to artists 
and projects mentioned 
in the thesis’ on the 
Blackboards were 
turned into tables 
website (2014).
167 In particular a 
project around the 
work of the artist 
Pamela Rosenkranz 
at Le Centre 
(Rosenkranz, 2010), 
in which many tracks 
were investigated to 
mOBMMZMFBEUPOPUIJOH
convincing for us, even 
though a group of 
children was involved 







































170 See point 3.3.2.
169 Derrida also 
develops in the same 





























































































































(2009: 272) says 
that for Mouffe: 
A1PMJUJDBMDPOnJDUJT
[…] not a problem 
to be overcome, but 
rather a force to be 
channeled into political 
and democratic 
commitments.’ Mouffe 
is followed by Claire 
Bishop (2004: 66) who, 
when talking about 
Relations Aesthetics, 
says: ‘a democratic 
society is one in which 
SFMBUJPOTPGDPOnJDUBSF
sustained, not erased. 
Without antagonism 
there is only the 
imposed consensus of 
authoritarian order – a 
total suppression of 
debate and discussion, 







































173 Freire (1998: 45) 
says: ‘There may 






the most mundane 
aspects of our vital 
and social experience. 
Trying to escape 
DPOnJDUXFQSFTFSWF
the status quo.’
172 As seen in point 
1.4.1, the usual term 
used in French to 
describe gallery 
education projects is 
‘médiation culturelle’, 
and the term (with 
its roots in the law 
vocabulary) contains 
the idea of solving a 
DPOnJDU5IFDIPJDF
of this wording (over 
‘éducation’, for 
example) emphasizes 
the idea that a 
‘general audience’ 
would have a problem 
with high culture, 
or more generally 
be in a situation of 
EFmDJUBOEUIBUUIJT
problem should be 





































the importance of 




with high degrees 
of trust, shared 
understandings, 
temporary protection 
from legacies of 
oppression’, with 
the idea that groups 
living under a legacy 
of subordination can 
use those safe houses 
‘to construct shared 
understandings, 
knowledges, claims 
on the world that they 
can then bring into the 
contact zone’. Within 
microsillons’ projects, 
I’m not considering 
working with 
homogenous groups at 
any point, not opposing 
horizontal/safe zones 
with contact zones, but 
rather see a horizontal 










































177 See: Raunig, Ray & 
Wuggenig eds. (2011).
175 In the frame of a 
colloquium organized 











































































179 Giroux discusses 
here Stuart Hall’s call 
for cultural politics 
and the pedagogical 
imperatives resulting 
from it. 
180 See more 
TQFDJmDBMMZUIFDIBQUFS
‘A l’épreuve de la 
critique artiste’ in: 





























































182 Which is very 
close to Hardt and 
Negri’s idea that 
biopolitics, because 
it concerns every 
aspect of our lives, 
also make it possible 
for struggles to 
happen at every level. 
‘Since in the imperial 
realm of biopower 
production and life 
tend to coincide, 
class struggle has 
the potential to erupt 
BDSPTTBMMUIFmFMET
of life’ (Negri & Hardt, 
2000: 403). 
183 Freire did not 
claim that the educator 
would free her or his 
pupils; rather, he 
imagined liberation 
only as a collective 
and horizontal process 
(through education in 
particular). He says: 
‘Nobody frees anybody 
else; nobody is freed 
alone; people free 
themselves together’ 































184 Robert J. Parkes 
(no date: 5) talks 
about a misreading 





































185 About the individual 
dimension of the 
process, see also the 
notion of pastoralism, 
in point 4.3.2.
186 Shor (1996: 14) 
uses the term ‘Siberian 
syndrome’ to describe 
how many of his 
students would stay 
at the back of the 
classroom and simply 































187 In our portfolio in 
2007 (available at the 
time on our website), 
we wrote, in the 
introduction text: ‘It is 
therefore essential, for 
us, for people we are 
working with to have 
the possibility to have 
their voices heard 
inside the institution. 
We consider the act 
of speech as a true 
emancipation, able 
to profoundly change 
the relationship of 
the individual with 
the institution’ (my 
translation).
188 About the Feminist 
Art Program, see: 
Chicago (1975); 
Meyer& Wilding (2010); 
Schapiro (1972); 



























































190 See in particular: 
Wilding (1977: 107). 
191 Receiving about 
10,000 visitors. 
See: Meyer, Hale & 
Wolverton eds. (2011: 
91).
189 For an introduction 
to the movement, see 

































192 From a critical 
pedagogy standpoint, 
the student is not 
necessarily silenced 
because she or he 
would be socially 
oppressed. Shor 
(1992: 93–96), for 
example, rather sees 
the explanation of 
the silence in the 
pedagogical structure, 
the antidialogic 
styles of teaching. 
Orner (1992: 87–88) 
emphasizes the fact 
that silence can be a 
resistance strategy. 
193 Orner (1992: 87) 
concludes: ‘An analysis 
of whose interests are 






























































194 Ellsworth (1989: 
209) summarizes 
Spivak’s position as 
follow: ‘Gayatri Spivak 
calls the search for 
a coherent narrative 
“counterproductive” 
and asserts that what 
is needed is “persistent 
critique” (Spivak, 
1988: 272) of received 
narratives […]’.
195 See for example: 
Derrida (1982).
196 See for example: 
Ono (2007) (ongoing 
series from 1996), 
Neuenschwander 


























































197 As seen, 
Pastoralism was 
one of the themes 
discussed in Utopia 



































198 See point 4.2.
199 For a description 
by Foucault of the 
interest of the Christian 


































200 Interestingly, the 
image of the teacher as 
a guide is not always 
meant in a negative 
sense, even by very 
progressive thinkers. 
Shotton (1993: 202) 
presents as an ideal 
that teachers in the 
Free Schools ‘were not 
to be directors, only 
guides and enablers’. 
Schneider (2006), on 
his side, is proposing 
to come back to 
the linguistic root of 
‘pedagogue’, to see 
him more as someone 
who accompanies the 
child to the school than 
as a teacher. 
  1HZLGHDVFRPLQJIURP+HOHQDQG/HDDQGNHSW





  +DYHJURXSVQRWRQO\IURP*HQHYDEXWDOVRIURPWKH%HUQ 
  6RORWKXUQDUHDVRWKH*HUPDQVSHDNLQJPHPEHUVRIWKH 
  FRQFHSWLRQWHDPFDQKROGWKHZRUNVKRSVLQ*HUPDQ











































































































































































































202 A discussion with 
the other participants 
DPOmSNFEUIBUUIF
feeling of being ‘guinea 
pigs’ was at no point a 
shared one, that they 
saw the installation 
project as the result 
of co-decisions rather 
than as something 
imposed by us and that 
they decided as fully 
capable co-workers to 


































203 See point 3.5.1.
204 Shor’s observation 
could be compared 
to Freire’s idea of 
Radical democratic 
directiveness. See: 

































205 He bases his 
analysis on the pioneer 
thinking of Mary Parker 
Follett, which shows 
striking similarities with 
Foulcault’s: ‘Power 
is not a pre-existing 
thing that can be 
handed to someone. 
We have seen again 
and again the failure 
of power “conferred”. 
The division of power 
is not the thing to be 
considered, but the 
method of organization 
which will generate 































206 In a chapter 
discussing paranoid 
readings and the 




says: ‘I have been 
BSHVJOHUIFTFJOmOJUFMZ
doable and teachable 
protocols of unveiling 
have become the 
common current of 
cultural and historicist 
studies. If there is an 
obvious danger in 
the triumphalism of a 
paranoid hermeneutics, 
it is that the broad 
consensual sweep of 
such methodological 




gene pool of literacy-
critical perspectives 
and skills. The trouble 
with a shallow gene 
pool, of course, 
is its diminished 









































207 For the sociologist 
Pierre Bourdieu, the 
concept of habitus is a 
set of moral concepts 
and behaviours that 
structure our social 
practices. School 
participates in the 
construction of that 
habitus in pupils and 
students but it is also 
itself constituted by 
the habitus of each 
person linked to it. 
In this project, the 
existing habitus of 
individual work seemed 
to be deeply rooted 
in each learner and 
in the school system. 
Nevertheless, for 
Bourdieu, the notion 
of habitus is not 
deterministic but an 
unpredictable, creative 
and always moving set, 
adapting constantly 
to new situations. 
Therefore we can hope 
for transformations 
during the course of a 
project and beyond. 
Krais and Gebauer 
(2002: 78). Translated 
in English in: Mörsch 






























209 See point 3.3.4.
210 Limiting 
horizontality for the 
sake of agency can 
also be seen in other 
situations. Pleyers 
(1999: 105–106), 







or later, each group 





democracy on one side 
and, on the other, the 
OFFEGPSFGmDJFODZ
This leads, in most 
of the networks, to 
NPSFnFYJCJMJUZJOUIF
application of the self-
organization principles, 
to avoid turning them 































































































































































211 See: Bishop (2012: 
273). 
212 My translation.
213 One could say 
that in such a system 
hierarchies exist on 
practical grounds 
but that the place 
of everyone in this 








































































































216 Judith Butler 
(1997, 2000) plays 
an important role in 
the discourse about 
performativity. Garoian, 
in two distinct books, 
shows how both 
pedagogy (1999) 
and the museum 
(2001) are performed 
spaces. About the 
links between gallery 
education and 
performativity, see: 



























































217 One can think 
about a whole range 
of artistic strategies 
throughout art 
history that deal with 









218 See the text by 
Beatrice von Bismarck 
(2005), in which the 
author is emphasizing 
how a long-term 
connection with an 
art institution makes 
it possible to develop 
a ‘game within the 
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APPENDICES
“UTOPIA AND THE EVERYDAY. Between
art and pedagogy” is a Centre d’Art Con-
temporain Genève project, conceived by
the microsillons collective in collaboration
with the Centre’s director, Katya García-
Antón. This ambitious, experimental project
aims to open a debate, in Geneva and
Switzerland, about the role of artists in
education, both within and outside artistic
institutions. It draws on the practice of
artists and collectives for whom a reflection
about teaching methods lies at the heart
of their work, and explores points of con-
tact between art and education.
The exhibition also proposes avenues for
reflection on the role of mediation (a prac-
tice associated with the educational mis-
sion of artistic institutions) as a discursive
movement in which constructive criticism
of these institutions can take place: a lab-
oratory on culture and society rather than
as a means to reduce misunderstanding
between works of art and the audience.
Three artists or collectives were invited to
develop projects with local partners, and
the fruit of their work will be presented
during the exhibition, which takes place
from 27 November 2009 to 14 February
2010, on the second floor of the Centre
d’Art Contemporain Genève.
The three partnerships were as follows:
– trafo.K (Vienna) and Gabu Heindl
(Vienna), in collaboration with 8. Klasse
of Deutsche Schule Genf.
– Nils Norman (London) and Tilo Steireif
(Lausanne), in collaboration with the HEP
(Haute Ecole Pédagogique) of Lausanne
and the CIRA (Centre International de
Recherche sur l’Anarchisme).
– Damon Rich (New York) and Oscar 
Tuazon (Paris), in collaboration with the
inhabitants and associations of Le Lignon.
Besides the results of these partnerships, a
number of earlier projects undertaken by
other artists will be presented in documen-
tary form. They will be structured around
a series of questions based on educational
theory, which will be brought to life in the
space.
GUIDING?
What is the role and position of the
teacher towards the learner? Should he
be a leader, a guide, or simply one who
accompanies, a facilitator? In his analysis
of pastoral power, the philosopher Michel
Opening Thursday 26th November, 6pm – 9pm
Open from Tuesday to Sunday, 11am – 6pm
The exhibition is closed between 24th December 2009 and 1st January 2010
10, rue des Vieux-Grenadiers
Case postale 121 – 1211 Genève 8
T +41 22 329 18 42
F +41 22 329 18 86
presse@centre.ch | www.centre.ch
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN GENèVE
G A Z E T T E  # 1
“UTOPIA AND THE EVERYDAY. BETWEEN ART AND PEDAGOGY”
Foucault showed how Christianity had
generalised a new style of government,
based on pastoral power. The shepherd,
or guide, directs a herd of individuals to
whom he intends well. To accomplish his
goal, he plays, notably, the role of teacher.
Even if pastoralism may have been trans-
formed, the traditional perception of the
teacher remains close to that of guide.
Can other types of teacher-learner rela-
tionship be tested through the means of
art?
MAKING A PROFIT?
How do artistic practices such as those
presented here position themselves with
regard to the art market? While some
artists see their collaborative work as a
means to free themselves from the com-
mercial system of art, others “use” this sys-
tem to gain financial and institutional sup-
port for a project with a teaching
dimension. This raises the question of the
status of works and their authorship: can
an artist alone gain the benefit of a work
created as a result of a collaboration? The
question of capital also arises, in a differ-
ent manner, in relation to the position of
artists concerning the acquisition of knowl-
edge. The current crisis in the capitalist
system offers the opportunity to examine
the short-term risks of an education based
on accumulating knowledge, the worst
means of which is the learning by rote of
a maximum of information, to the detriment
of full understanding and the critical dis-
tance necessary to best employ it. What
tools do we need to develop in order to
escape from the logic of what Paulo Freire
qualified as “bankable education”?
LIBERATING?
Does the practice of art or teaching pro-
vide the means to emancipate, liberate
and “give power”?
For a militant intellectual such as bell
hooks, education should lead to emanci-
pation and the practice of liberty. Other
thinkers, in contrast, believe that notions
of “empowerment” and “emancipation”
are myths which do a disservice to the
practice of teaching, notably because they
do not clearly define what the learner is
to be emancipated from, nor against what
or whom he would gain power. The idea
of emancipation runs, in varying guises
and terms, though numerous artistic proj-
ects with a pedagogical dimension.
STANDARDISING?
At a time when the trend to standardisation
spares neither education systems nor cul-
tural policies, the question of the standard
model is of increased relevance. What
value is a standard in the educational and
artistic domain? Who produces the mod-
els and how are they applied? Is experi-
mentation that has no motive to profit from
the reproduction of its results still possible?
While the academic model tends to repro-
duce a structure and impose it from the
top down, in a hierarchical system, many
artists defend the idea of a ceaselessly
renewed experimentation, which responds
to situations as they arise.
A group of students from the Masters
research programme CCC, of the Haute
École d’Art et de Design de Genève, join
in this reflection in presenting their research
into “Education Nouvelle”, a movement
born in Geneva, and examining the pos-
sibility of a potential “distributive peda-
gogy”.
DESCHOOLING?
And what if schools are not the best forum
for “learning”? Looking beyond the idea
of a school which applies alternative
teaching principles, some have imagined
a society where education takes place
through society, in which artistic institutions
would be a place of exchange, and the
learner-teacher relationship would be
repeatedly reviewed, and themes covered
going far beyond the usual core subjects
taught in school. This is the idea put for-
ward by Ivan Illich in “Deschooling soci-
ety”, in which he makes a very harsh cri-
tique of schools, arguing that they reinforce
social inequalities. How should an artistic
institution position itself with regard to the
school system?
This “Gazette”, replaces the usual invita-
tion card. The format recalls the impor-
tance of the self-produced publications of
innovative teaching methods; of the print-
ing press, which occupies a central place
in the teachings of Célestin Freinet; of
manifesto articles that feature on the inter-
net site of Copenhagen Free University,
and of the “Journal of Consciousness“of
the Feminist Art Program. During the course
of the exhibition, three supplementary
gazettes will be produced for visitors, to
bring complementary information on the
ideas and development of the three col-
laborative projects.
A second leg of the exhibition, presenting
the work of new partnerships, will take
place in July 2010 in the Kunstmuseum of
Thoune. 
A publication on the project is planned
for 2010.
Institutional partners:
Kunstmuseum Thun, Research-Based Master Programme CCC – Critical Crosscultural Cybermedia, HEAD – Genève, Deutsche Schule Genf, HEP Lausanne.
With the generous support of: Pro Helvetia, SIG, Loterie Romande, Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC).
In partnership with Theillard Traiteur, Le Courrier, Pernod Ricard Swiss et Baboo.
The Centre d’Art Contemporain Genève is supported by the City of Geneva.
Editors: microsillons. Graphic design: Mass
«Wild translation» est le résultat d’une
réflexion menée par trafo.K et Gabu
Heindl, autour de l’exposition en cours de
développement, avec un groupe d’élèves
de l’Ecole Allemande de Genève âgés
de 13 ans.
La proposition se base sur une série de
« traductions » qui amènent ici à penser
des moyens d’aborder des sujets com-
plexes avec des élèves, par le biais de
l’art. Les élèves interprètent à leur manière,
dans le cadre d’un workshop, sept projets
présentés dans l’exposition. Leurs proposi-
tions sont intégrées dans l’exposition puis
réinterprétées, ou « traduites » à nouveau
par les médiatrices, sous forme de ques-
tions sur leur propre pratique qui viennent
s’inscrire dans un dispositif conçu par l’ar-
chitecte Gabu Heindl. 
Lorsque les médiatrices de trafo.K ont
été invitées à collaborer à Utopie et Quo-
tidienneté, la première idée a été de réa-
liser à Genève l’un des volet de Flic-
Flac, un projet qui, suivant le format du
workshop, permet d’aborder les notions
de féminisme et de genre. Dès sa pre-
mière visite à Genève fin août 2009, le
collectif viennois a par ailleurs émis le
souhait de travailler en allemand. Une
collaboration avec une classe germano-
phone de la Deutsche Schule Genf a
ainsi été mise en place. Lors d’une pre-
mière rencontre avec Madame Noëlle
Hubert, professeure de dessin à l’école
allemande, il a été décidé de collaborer
avec une classe de huitième et de
réorienter la proposition du collectif pour
permettre une adresse plus spécifique à
ses élèves. 
Un nouveau projet, autour de la question
de traduction, a alors été élaboré spécifi-
quement pour ce contexte. Lors d’une pre-
mière séance en classe mi-septembre, le
collectif a présenté le projet aux élèves, puis
introduit les notions d’«utopie» et de «quo-
tidien». Les étudiants ont ensuite été invités
à prendre des photographies polaroïd de
leurs endroits préférés dans l’école, en réflé-
chissant à des utilisations fictives de ces
lieux, inventant de nouvelles règles d’usage. 
Après cette introduction, un workshop de
trois jours a été organisé au Centre d’Art
Contemporain Genève, fin octobre, suivi
d’une dernière séance de travail quelques
jours avant l’ouverture de l’exposition.
trafo.K a été assisté dans ce projet par
Noëlle Hubert, enseignante, et Sarah
Stocker, médiatrice. 
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«WILD TRANSLATION »
Voici un court journal de bord de cette
collaboration.
MARDI 28 OCTOBRE, MATINÉE
Dans l’espace d’exposition vide, les 28
élèves s’asseyent en cercle. trafo. K pro-
pose, sur une série de cartes, des œuvres
d’art conceptuelles qui posent des ques-
tions liées à la langue, la parole, l’écrit et
qui prennent parfois la forme de consignes.
Chacun est invité à prendre une carte, à
se présenter et à parler de l’œuvre choisie.
trafo.K complète les interventions par des
informations supplémentaires. 
Les polaroïds réalisés par les élèves lors de
la séance d’introduction à la Deutsche
Schule, où chacun avait photographié son
lieu favori dans l’école, sont alors discutés.
Des groupes sont constitués en fonction des
lieux préférés: cafétéria, bibliothèque, salle
de sport, casiers... Chaque groupe cherche
dans l’espace d’exposition un endroit qui
représenterait une traduction du lieu choisi
à l’école, puis invente ses propres règles
d’utilisation liées à cet endroit. Les groupes
se mettent ensuite en scène dans ces
espaces, suivant leurs règlements. De nou-
veaux polaroïds sont réalisés. 
MARDI 28 OCTOBRE, APRÈS-MIDI
Les membres du collectif microsillons, com-
missaires d’Utopie et Quotidienneté, réa-
lisent une visite guidée de la future expo-
sition, dans les espaces encore vides. Les
élèves ont pour consigne de s’imaginer et
d’esquisser les différents éléments de la
future exposition. microsillons présente
ensuite une documentation supplémentaire
sur les projets qui seront exposés. 
MERCREDI 29 OCTOBRE, MATINÉE
La journée commence par une Visite au
MAMCO, dans l’Appartement (dans
lequel sont rassemblées des pièces issues
de la collection d’oeuvres d’art minimal et
conceptuel de Ghislain Mollet-Viéville) où
le groupe assiste à une présentation par
Karine Tissot, responsable du Bureau des
Transmissions du MAMCO. En demi-
groupes, les élèves découvrent l’art mini-
mal et conceptuel et discutent sur la place
que l’art occupe dans leur vie, l’idée qu’ils
s’en font… Chacun choisit une œuvre et
la présente au groupe. 
MERCREDI 29 OCTOBRE, APRÈS-MIDI
trafo.K propose de diviser la classe en
sept groupes. Chaque groupe travaillera
à l’interprétation de l’un des projets qui
sera présenté dans Utopie et Quotidien-
neté : les diagrammes de George Maciu-
nas, le Musée Précaire Albinet de Thomas
Hirschhorn, le Feminist Art Program de
Fresno, les peintures de Tim Rollins +
K.O.S., la relecture de l’histoire de REPO-
history, le travail de Nils Norman et Tilo
Steireif sur l’éducation libertaire et anar-
chiste, le projet de « terrain de jeu pour
adultes » de Damon Rich et Oscar Tuazon. 
Les groupes travaillent alors de manière
autonome (aidés par Noëlle Hubert et
Sarah Stocker) pour développer leurs pro-
pres propositions, à partir des œuvres étu-
diées. Ils vont à tour de rôle présenter
l’avancée de leur projet au «bureau de
consultation » ouvert, dans une pièce
annexe, par trafo.K et Gabu Heindl. 
JEUDI 30 OCTOBRE, 
MATINÉE ET APRÈS-MIDI
Le travail en groupe continue. Les élèves
précisent leurs idées et travaillent sur des
maquettes et des objets pour l’exposition.
Au travers de leurs propositions, ils se
réapproprient des thèmes et des formes
investies par les artistes.
Une discussion-bilan clôt la journée. Les
élèves ont aimé être libres et avoir des
activités manuelles, mais ils ont l’impres-
sion d’avoir passé trop de temps à écouter,
inactifs, au début du workshop. Certains
ont eu du mal à comprendre ce qui était
attendu d’eux. 
JEUDI 19 NOVEMBRE, APRÈS-MIDI
La semaine avant le vernissage, alors que
le dispositif d’exposition conçu par Gabu
Heindl est déjà en place, les élèves revien-
nent le temps d’un après-midi au Centre
d’Art Contemporain Genève pour discuter
de l’accrochage de leurs travaux. Par
petits groupes, ils rediscutent leurs projets
avec trafo.K, et apportent quelques modi-
fications de dernière minute.
Ce travail est dédié à Charlotte Martinz-
Turek, disparue accidentellement pendant
le projet.
microsillons et Sarah Stocker, 
19 novembre 2009
trafo.K Gabu Heindl Madelaine Alber, Alan Philippe Bi-
etenholz, Anna Böhme, Isabella 
Brauns, Antonia Egli, Marc Florin, 
Madeleine Frank, Barbara Hin-
richs, Rewert Hoffer, Justin Hug, 
William Meylan, Christian Müller, 
Claudio Müller, Sebastian Müller, 
Karl Pelster, Orsolya Pokoradi, 
Leo Prinz, Corinna Reinhardus, 
Victoria Rötger, Marla Schulz, 
Christoph Sommer, Maximilian 
Stamm, Tim Steindel, Mathieu 
Teicht, Frederick Thümmel, Caro-
lin Tröster, Antoine Véry, Eric von 
Damnitz, Nora Zeilfelder
Invitation
Workshop avec les élèves de 
la classe de 8. de la DSG
Invitation à co-signer le projet,
conception du dispositif de 
de présentation des travaux des élèves
Noëlle Hubert Sarah Stocker
Invitation à assister et 
documenter le projet
Contact avec la 
Deutsche Schule Genf via
la professeure d’arts visuels
Editeurs : microsillons. Design graphique : Mass
Nils Norman et Tilo Steireif réalisent dans
l’espace d’exposition une construction qui
évoque la bibliothèque du Centre Interna-
tional de Recherche sur l’Anarchisme de
Lausanne. Ils y présentent le fruit de leurs
recherches sur les éducations alternatives,
ainsi que les travaux de près de 200
élèves de 8 à 16 ans, réalisés avec leurs
enseignants, autour de la notion d’utopie.
Une classe en arts visuels propose de défi-
nir l’utopie sur la base de modifications
d’une maison (classe de John Didier). Une
classe de 3e année fait exploser les horaires
ordinaires de leur enseignante (Aude Ram-
seier) le temps d’une journée et propose
un programme « idéal» : yoga, foot, chi-
nois, sciences expérimentales… Une autre
classe étudie pendant sept semaines les
arts visuels lors des promenades théma-
tiques, toujours hors les murs (Nicole Goet-
schi Danesi). Enfin, deux projets tournent
autour de l’architecture et de l’utopie (Claire
de Buren et Jérôme Bichsel), recherchant
une dynamique de groupe et intégrant une
démarche critique. Un film réalisé par Tilo
Steireif montre que les écoles alternatives
existent, au travers de deux exemples :
l’école du CEIS (à Rimini, initiée par Mar-
gherita Zoebeli avec le soutien de l’OSEO)
et l’Ecole d’Humanité de Goldern (école
alternative basée sur la pédagogie de Pau-
lus Geheeb). Deux élèves résidentes de
cette dernière école (Saskia et Luise, 15
ans) réalisent des photographies et des
interviews. Carmen Zimmermann réalise
des portraits d’élèves qui évoquent les
métiers qu’ils rêveraient d’exercer à la sortie
de l’Ecole. Un film documentaire présente,
sous le titre Pédagogie libertaire, utopie et
écrits de lycéen-ne-s les archives de la
bibliothèque du CIRA (Centre international
de recherches sur l’anarchisme) qui alimen-
tent toute l’exposition. Le projet s’inscrit dans
un contexte politique où deux initiatives
populaires pour une école plus compétitive
(votation genevoise du 17 mai 2009 et
du 25 janvier 2010 dans le canton de
Vaud) marquent l’actualité.
Lorsque le centre d’art contemporain a
proposé à Nils Norman de participer à
l’exposition Utopie et quotidienneté, celui-
ci avait l’intention de mettre en évidence
une partie des archives du CIRA (Centre
International de Recherches sur l’Anar-
chisme) basé à Lausanne. C’est lors de
son premier voyage au CIRA avec micro-
sillons au mois de mai 2009 qu’il m’a
proposé de créer un groupe de travail
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mettant en pratique certaines idées des
pédagogies alternatives, l’un des thèmes
de prédilection de la bibliothèque du
CIRA. Le projet allait mobiliser cinq ensei-
gnant-e-s en arts visuels (dont une étudiante
de la Haute Ecole Pédagogique de Lau-
sanne), faisant participer dix classes du
secondaire (adolescent-e-s âgé-es de 13
à 16 ans) et une du primaire, avec une
classe de 3e année (enfants de 8-9 ans).
Mon intervention en classe a permis de
faire découvrir aux élèves, par le biais de
reportages que j’ai réalisés, des utopies
réalisées, l’école CEIS de Rimini (Centro
Educativo Italo-Svizzero) et l’Ecole d’Hu-
manité de Goldern. Chacune des écoles
se distingue nettement de l’école obliga-
toire par la suppression des notes et la
recherche de l’autonomie de l’enfant dans
ses activités. Ces deux établissements se
préoccupent du libre mouvement des
enfants et des adolescent-e-s. Elles se sou-
cient de ce que leurs identités soient
construites par leurs propres occupants
(partage des tâches quotidiennes, idée
de communauté au sein de l’école, aide
mutuelle dans les apprentissages...).
Des références aux écoles alternatives (nou-
velles, actives, modernes) sont intégrées
dans notre dispositif, comme des exemples
qui proposent une autre définition de l’école
et renvoient à un questionnement fort sur
son rôle dans la société (anti-utilitariste, anti-
autoritaire, humaniste, démocratique).
La bibliothèque, construite en trois parties,
représente un espace de vie où se côtoient
simultanément le jeu et le travail. A
gauche, on découvre la bibliothèque du
CIRA avec un film qui présente nos sources
principales sur l’école alternative et l’utopie
(entretiens avec Marianne Enckell et Fré-
déric Deshusses). Au centre, on découvre
les travaux d’élèves. A droite, un espace
cinéma met l’accent sur la voix des élèves
(description des projets, utopies person-
nelles et critique de l’école actuelle). Ces
films présentent l’ensemble des projets réa-
lisés par les élèves pour cette exposition. 
Vu sous l’angle de l’utopie, la discipline
des arts visuels s’affirme comme une
démarche critique et réflexive, posant une
question fondamentale : quelles conditions
faut-il mettre en place pour être bien à
l’école ? 
Ayant travaillé en groupe puis, pendant
plusieurs semaines, à un projet personnel,
les élèves sont alors capables de formuler
des solutions, des idées et des critiques
sur l’école actuelle. En partant de leurs
expériences quotidiennes en tant qu’usa-
gers-ères, les élèves énoncent des propo-
sitions formelles et organisationnelles, pour
se réapproprier l’école.
Le travail plastique a été dirigé de manière
académique par les enseignant-e-s durant
trois à sept semaines selon les classes, à
raison de une à deux périodes par
semaines. Deux enseignantes ont modifié
le cadre scolaire de manière géogra-
phique ou temporelle : la première en
organisant six promenades dans la ville,
la seconde en éclatant l’horaire et le
contenu des cours d’une journée ordinaire
d’école. Il est à noter que la plupart des
travaux seront évalués pour répondre aux
exigences de l’institution scolaire.
Au travers des travaux des élèves, des cri-
tiques ouvertes de l'école apparaissent :
manque de convivialité, espaces perçus
comme étant trop administratifs, architec-
tures peu ou pas pensées comme des lieux
de vie, manque d’activités à choix en
expression corporelle, théâtre, sport, ou
arts… En ce qui concerne l'organisation
des cours, les élèves proposent des alter-
natives au système actuel, par la création
de filières spéciales centrées sur une thé-
matique ou une passion commune. Prati-
quement toutes et tous aimeraient éliminer
les filières dans leur forme actuelle (sépara-
tion par niveaux qui préparent soit au gym-
nase/collège, soit au diplôme soit à l’ap-
prentissage). Ils/elles proposent également
d'avoir plus d'enseignant-e-s pour person-
naliser la relation d’enseignement et pour
que l’élève soit mieux accompagné. Cer-
tains élèves ont proposé de mettre en place
un système de conseil de classe régulier
avec les élèves et le directeur (ce dernier
aurait un rôle d'organisateur et coordina-
teur). Les discussions sur l'utopie menées à
travers les arts visuels, ont permis aux élèves
de se rendre compte que toute idée portait
en elle un lien au réel, au quotidien et qu'il
fallait se donner les moyens de réfléchir, de
discuter si l’on veut que l'école ne fonctionne











Nicole Goetschi Danesi    Une classe de 24 élèves
                      Collège de Béthusy, Lausanne
John Didier             Une classe de 12 élèves
                      Collège La Planta, Chavannes 
                      près-Renens
Carmen Zimmermann     Une classe de 9 élèves
                      Collège du Verney, Puidoux
Aude Ramseier          Une classe de 22 élèves
                      ESGE, Genolier
Claire de Buren          Une classe de 25 élèves
                      Établissement secondaire, Cossonay
Jérôme Bichsel          Cinq classes, 84 élèves, sept enseignants       
                      ESGE, Genolier
                      Deux élèves de l’école de L’Humanité,
                      Hasliberg Goldern
Participation d’enseignants, 
en collaboration avec la 
HEP de Lausanne         Travail avec les élèves
Editeurs : microsillons. Design graphique : Mass
Damon Rich et Oscar Tuazon proposent
dans « Utopie et quotidienneté » une
maquette grandeur nature d’un « terrain de
jeu pour adultes ». Cette sculpture pratica-
ble est pensée comme une proposition
faite aux résidents du Lignon d’adopter
une nouvelle aire de jeu au cœur de leur
quartier. Reprenant le plan de site (récem-
ment classé) du Lignon, elle opère comme
un « paysage pédagogique », encoura-
geant de nouvelles relations entre l’envi-
ronnement architectural et les inventions
quotidiennes des résidents.
En qualité de directeur artistique et membre
fondateur du Center for Urban Pedagogy
(CUP), Damon Rich a été invité à proposer
un projet pour Utopie et Quotidienneté. Il a
ensuite souhaité inviter Oscar Tuazon, autre
collaborateur régulier de CUP. Le Center
for Urban Pedagogy est une organisation
sans but lucratif basée à Brooklyn, qui a
pour but le développement de la participa-
tion de chaque citoyen dans la planification
urbaine et dans le design communautaire.
Lors d’une première visite à Genève mi-juin,
Oscar Tuazon a fait un tour de Genève, en
posant un regard spécialement attentif sur
l’architecture et l’urbanisme de la ville. Après
cette première prise de contact, il a pris la
décision, avec Damon Rich, de développer
une réflexion autour du Lignon, ensemble
architectural moderniste et cité autonome
dans la banlieue de Genève. 
Une première recherche sur le Lignon, son
histoire, son organisation sociale, son plan
architectural et sa représentation média-
tique a alors été menée. 
Ensuite, par le biais d’un questionnaire
rédigé par les artistes, des informations ont
été recueillies auprès d’associations, de
personnes ayant participé à la construction
de l’ensemble architectural et de  résidents.
Les questions adressées étaient les 
suivantes : 
1. Pourquoi le Lignon a-t-il été construit ?
2. Pourquoi les bâtiments ont-ils la forme
qu’ils ont ? 
3. Pourquoi le Lignon est-il si grand ? Pour-
quoi y a-t-il quelques grands bâtiments 
plutôt que beaucoup de petits ?
4. Pourquoi le Lignon a-t-il perdu des habi-
tants ?
5. Quelles sont les qualités du Lignon, en
terme de construction et de communauté ?
6. Quelles sont les choses qui ont besoin
d’être améliorées ?
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« LE L IGNON TRIPLE BEAM »
Voici quelques extraits des réponses qui
ont été récoltées : 
L’idée de quantité était centrale. Le Lignon
est grand car le manque de logements
était grand.
Louis Payot, 
l’un des architectes du Lignon.
Il fallait des appartements. La crise du
logement était encore plus importante au
moment de la construction dans les années
1960 qu’aujourd’hui.
Jean-Michel Bovier, 
Mandataire du Comité 
Central du Lignon. 
Le Lignon est un projet quelque peu
mégalo : construire le bâtiment le plus long
d’Europe. C’est une grande maison, tout
le monde habite dans la même grande
avenue. 
Tamara Zaslavsky, Ivan Stuker, 
Théa Modis, Stéphane Olmos, 
animateurs des Jardins Robinson
Le grand bâtiment crée réellement une bar-
rière très nette : il y a l’intérieur et l’extérieur
du Lignon ! Il y a une seule entrée et sortie,
en passant sous la tour, comme on le ferait
pour entrer dans un château fort. 
Liliana Dias, 
réalisatrice, habitante du Lignon.
L’idée de base était d’utiliser un minimum
de terrain, afin de conserver un parc aussi
grand que possible à la disposition des
habitants. De plus l’idée d’éviter les vis-à-
vis en raison de la magnifique vue sur le
Salève et le Jura imposait le choix d’im-
meubles contigus, s’adaptant à la confi-
guration du terrain.
Claude Budry, ingénieur lors de 
la construction du Lignon 
La particularité du Lignon : une seule route
d’accès, tous les déplacements des habi-
tants, enfants compris, se faisant sur des
chemins piétonniers, hors de la circulation,
d’où la tranquillité des parents, toutes les
places de jeu sont situées hors circulation. 
Claude Budry, ingénieur lors de 
la construction du Lignon 
Beaucoup d’habitants sont là depuis la
construction des bâtiments. Les loyers sont
protégés contre l’augmentation.
Aujourd’hui, leurs enfants sont partis mais
eux gardent le même grand appartement,
qui coûte beaucoup moins cher que s’ils
en reprenaient un petit. Il n’y a presque
pas d’appartement libres au Lignon.
Jean-Pierre Garnier, Président 
du Comité Central du Lignon
Le Lignon est une ville à la campagne.
C’est un lieu idéal pour les enfants qui peu-
vent aller dans la forêt, jouer sur les berges
du Rhône, au Jardin Robinson et qui vont à
l’école du Lignon. On peut se balader, cou-
rir, faire du VTT. Il y a trois aires de jeux
pour les enfants et quatre aires de rencon-
tre, de plus en plus fréquentées…
Bernadette Gherardi, employée au 
Comité Central du Lignon
En arrivant au Lignon avec ma famille,
nous avons mis deux mois à nous habituer
au silence. Aujourd’hui encore, je suis sur-
prise d’être réveillée par le coq. 
Liliana Dias, réalisatrice, 
habitante du Lignon.
Les gens, à Genève, ont tous la même
idée préconçue du Lignon. En reproduisant
les stéréotypes liés aux Cités en général,
l’équation généralement posée est 
CITÉ = DANGER / LIGNON = GRANDE
CITÉ = GRAND DANGER.
Il faut changer l’image du Lignon, il faut
que ses habitants prennent la parole pour
le présenter de manière positive, pour rom-
pre avec les stéréotypes de la presse.
Justin McMahon, réalisateur, 
ancien habitant du Lignon. 
L’idée de terrain de jeu pour adultes me
semble très intéressante : le Lignon est
comme un puzzle géant, avec des élé-
ments architecturaux qui s’emboîtent, des
bâtiments-blocs, une église carré... On
pourrait penser que les architectes étaient
des adultes qui jouaient ! 
Justin McMahon, réalisateur, 
ancien habitant du Lignon. 
microsillons, 
25 novembre 2009
Center for Urban 
Pedagogy
(CUP)













Ingénieur pendant la 
construction du Lignon
Louis Payot 
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Parc Animalier du Bois de la Bâtie.
Gzvtckvu"fg"n闇gpvtgvkgp"cxge"Oqpukgwt"Uejcejgt0
THE REVOLUTION WILL NOT BE TELEVISED
Vidéos amateur de 8 mm à 2.0
THE REVOLUTION WILL NOT BE TELEVISED
Vidéos amateur de 8 mm à 2.0
En 2010, 35 heures de vidéos sont ajoutées sur YouTube chaque minute. La moitié de 
ces vidéos sont commentées, évaluées ou recommandées par les utilisateurs. En 2007 
déjà, 87% des propriétaires de téléphones portables équipés d’une caméra déclaraient 
utiliser cette fonction.





pas la vidéo amateur comme un champ fermé et statique mais expose ses liens avec le 
cinéma, les médias traditionnels, la politique…
6LOHVWpOpSKRQHVSRUWDEOHVHWOHVFDPpUDVQXPpULTXHVQRXVODLVVHQWVDLVLUGHPDQLqUH
OXGLTXHGHVLPDJHVGHQRVYLHVTXRWLGLHQQHVLOVSHUPHWWHQWpJDOHPHQWGHGRFXPHQWHU
GHV pYpQHPHQWV LJQRUpV SDU OD SUHVVH pFULWH HW DXGLRYLVXHOOH RX GH GpQRQFHU GHV


















Le repas de bébé
(Q  OHV IUqUHV $XJXVWH HW /RXLV
/XPLqUH PHWWHQW DX SRLQW XQH FDPpUD
FDSDEOHG!?HQUHJLVWUHUHWGHSURMHWHUGHV
LPDJHV DQLPpHV XWLOLVDQW XQH SHOOLFXOH
35 mm.
Pendant l’été 1895, pour tester son 
LQYHQWLRQ /RXLV /XPLqUH WRXUQH GH
courtes séquences qui présentent des 
vues de sa famille et de ses proches, 











HQ VXMHWV WUqV YDULpV LO V!?HVW ORQJWHPSV
FRQIRQGX DYHF OH ÀOP GH IDPLOOH
(ORLJQp GH WRXWH IRUPH GH FULWLTXH RX
d’émancipation, il répondait alors aux 




d’aborder le travail. La rationalisation 
GHVRQPRGHG!?RUJDQLVDWLRQSHUPHWDX[
FODVVHV PR\HQQHV GH WLUHU SDUWL GH OD
transformation de leur quotidien et de 
découvrir le temps des loisirs. 
3HX DSUqV O!?DYqQHPHQW GX  PP
puis du 8 mm rend possible, pour les 
SOXV DLVpV OD FDSWDWLRQ VXU ÀOP GH FH
nouveau mode de vie. Cette nouvelle 
SUDWLTXH VH GpÀQLW DXWDQW HQ WHUPHV
sociaux et économiques qu’en termes 
WHFKQRORJLTXHVRXHVWKpWLTXHV
Quelques fabricants d’équipement ont 
monopolisé le marché, standardisé les 
IRUPDWV HW SURJUHVVLYHPHQW pWDEOL OH
35 mm comme le format professionnel 
HW OHV  HW  PP FRPPH OHV IRUPDWV
amateur.
Ce mouvement a aussi mené à un 
V\VWqPH GH GLVWULEXWLRQ TXL GLFWH GHV
QRUPHV SURIHVVLRQQHOOHV HW TXL GpÀQLW
ainsi ce qu’est un produit professionnel, 








Il existe deux mouvements de main 
UpFXUUHQWVGDQVOHVÀOPVGHIDPLOOH
/H SUHPLHU HVW XQ VLJQH GH ´ERQMRXU´
GHODPDLQ$JLWHUVDPDLQGHJDXFKHj
GURLWH VHPEOH rWUH XQ JHVWH LQpYLWDEOH
GDQVOHÀOPGHIDPLOOHFRPPHVLORUVTXH
ODFDPpUDHVWHQPDUFKH LO\DYDLWXQH
VRUWH GH ´FRQWUDLQWH j VH GLUH ERQMRXU´
&HJHVWHHVWQRQVHXOHPHQWGHVWLQpDX
caméraman, mais aussi au public.
/H GHX[LqPH HVW XQ JHVWH TXL FRQVLVWH
jGpVLJQHUOHSOXVVRXYHQWDYHFO!?LQGH[
tendu) un objet que la caméra devrait 
ÀOPHUGHEHOOHVÁHXUVXQSDQRUDPDRX
GHV DQLPDX[ &HV JHVWHV QH VRQW TXH
UDUHPHQW GLULJpV YHUV TXHOTX!?XQ &HV
GHX[JHVWHVW\SLTXHVDWWLUHQWOHVUHJDUGV
et réclament l’attention du spectateur.
'DQV OH ÀOP GH IDPLOOH GHV DQQpHV
1930, les poses font surtout référence 
DX WKpkWUH DX ORQJPpWUDJH RX j OD
SDQWRPLPH/DSRVH IDYRULWHGXÀOPGH
famille de l’époque était la pose dite 
´GH SKRWRJUDSKLH´ R OH VXMHW VH WHQDLW
immobile devant la caméra, dans une 
SRVWXUHUDSSHODQWGHVLPDJHVH[LVWDQWHV
3DUDLOOHXUV WUqVYLWHrWUHÀOPpVHPEOH
être mis en relation avec la possibilité 
GH GHYHQLU FpOqEUH &!?HVW FH TX!?LOOXVWUH
l’exemple de la publicité Kodak, parue 
dans le Zürcher Illustrierten en 1930, qui 
GLVDLW ´7URXYH] ODVWDUGHFLQpPDGDQV
YRWUHIDPLOOH´
L’enfant comme sujet 
(1920-1930)
Beaucoup de séquences montrant des 
HQIDQWVRQWFRPPHSULQFLSH´OHSUHPLHU´
les premiers pas d’un enfant, sa 
SUHPLqUHFRXSHGHFKHYHX[VRQSUHPLHU
anniversaire, etc. Dans les années 1930, 
ODGRFXPHQWDWLRQHWODPLVHHQVFqQHGHV
jouets d’enfants est aussi un important 
VXMHW &HOXLFL SHUG FHSHQGDQW GH VRQ
LPSRUWDQFHDXÀOGXWHPSV
/HV HQIDQWV HQ EDV kJH VRQW UDUHPHQW
seuls devant la caméra. Souvent, l’enfant 
est, pour ainsi dire, présenté par un 
DGXOWHjODFDPpUD'qVTXHOHVHQIDQWV
ont dépassé le stade de nourrisson, 
l’important n’est pas seulement de 
les amener devant la caméra, mais 
DXVVLGH OHV\JDUGHU'HVHQIDQWVVRQW
ainsi présentés dans des parcs pour 
bébé ou dans des chaises hautes. Les 
enfants qui sont déjà capables de suivre 
GHV LQVWUXFWLRQV VRQW VRXYHQW ÀOPpV
immobiles.
/HVVFqQHV OHVSOXVSULVpHVVRQWFHOOHV
dans lesquelles les enfants font une 
petite action, comme montrer quelque 
chose, chanter une chanson ou saluer 
GH OD PDLQ 'qV TX!?LOV VRQW HQ kJH GH
FRPSUHQGUH OH ÀOP FRPPH VLWXDWLRQ GH
spectacle, ils peuvent se conduire en 
´VWDU´VHPHWWUHHQVFqQHRXrWUHPLVHQ
VFqQH'DQVFHV ´VpTXHQFHVGHVWDUV´
les enfants participent activement. 






et des associations. 
1932








'DQV OHV DQQpHV  FH VRQW VXUWRXW OHV IDPLOOHV ERXUJHRLVHV TXL
SRVVqGHQW XQH FDPpUD /HV SHUVRQQHV ÀOPpHV IRQW HQ JpQpUDO SDUWLH
GX FHUFOH GHV SURFKHV /D PDMRULWp GH FHV ÀOPV VRQW SURGXLWV GXUDQW OH
WHPSVGHV ORLVLUVDYDQW WRXWSDU OHVSqUHVGHIDPLOOH&HUWDLQHVDFWLYLWpV
TXRWLGLHQQHV FRPPH OH PpQDJH RX OH WUDYDLO UpPXQpUp VRQW UDUHPHQW
ÀOPpHV
/HVVXMHWV IDYRULVGXÀOPGHIDPLOOHpWDLHQWHWVRQW WRXMRXUV OHVHQIDQWV
HWOHVYDFDQFHV/HÀOPGHIDPLOOHVHUWjFRQVHUYHUOHVPRPHQWVGRQWRQ
aimerait se souvenir. Ce sont surtout des moments heureux et insouciants 
TXL VRQW ÀOPpV ,O \ D XQH VpULH GH VXMHWV TXL Q!?DSSDUDLVVHQW TXDVLPHQW
jamais, comme les tensions, le malheur, la séparation et la mort. Certaines 
VLWXDWLRQVRXJHVWHVSHXYHQWFHSHQGDQWVXJJpUHUGHVFRQÁLWVFRPPHSDU
exemple un enfant qui pleure ou quelqu’un qui se détourne brusquement 
de la caméra.
La vidéo amateur et le Found Footage
La méthode du Found Footage TXL FRQVLVWH j DVVHPEOHU GHV H[WUDLWV GH ÀOPV GH
différentes sources pour en créer un nouveau, n’est pas nouvelle. Initialement créés à 
SDUWLUGHPDWpULHODQDORJLTXHFHVÀOPVVRQWGHQRVMRXUVFRQVWLWXpVSULQFLSDOHPHQWGH
PDWpULHOGLJLWDO/HVSODWHIRUPHVYLUWXHOOHVGHYLGpRFRPPHYouTube sont une source 
d’emprunt pour les cinéastes et les artistes.
'HSXLVOHVGpEXWVGXFLQpPDOHVSHOOLFXOHVGHÀOPV!?DVVHPEOHQWSDUPRQWDJH'DQVOHV
années 1920 et 1930, au temps du dadaïsme, les artistes ont beaucoup expérimenté 
HQ IDLVDQW GHV DVVHPEODJHV LQKDELWXHOV G!?LPDJHV HW GH ÀOPV VRUWDQW OHV H[WUDLWV GH
OHXU FRQWH[WH LQLWLDO 'X QRXYHDX PRQWDJH LVVX GH FHV GLIIpUHQWV H[WUDLWV WLUpV GH
ORQJVPpWUDJHV G!?pPLVVLRQV WpOp G!?DUFKLYHVDLQVL TXHGH ÀOPVG!?DPDWHXUV VRQW QpV
des rapports novateurs entre forme et contenu. Le fait que les cinéastes et les artistes 
UpDUUDQJHQWGXPDWpULHOYLGpRGpMjH[LVWDQWDpJDOHPHQWFRQWULEXpjXQHUHGpÀQLWLRQGH
la notion d’auteur.
$X;;,HVLqFOHjO!?qUHGX:HEOHVÀOPVXWLOLVDQWODWHFKQLTXHGXFound Footage sont 
GHSOXVHQSOXVVRXYHQWUpDOLVpVjSDUWLUGHYLGpRVDPDWHXUSULYpHVHWDQRQ\PHV/HV






le tour du monde.
Oliver Stone, JFK (1991)
'DQVVRQÀOPJFK2OLYHU6WRQH LQVqUH
OHÀOPG!?DPDWHXUGH$EUDKDP=DSUXGHU
XQLTXH ÀOP PRQWUDQW O!?DVVDVVLQDW
GH -RKQ ) .HQQHG\ JFK raconte la 
WHQWDWLYHGXMXJH-LP*DUULVRQGHFODULÀHU
les circonstances de l’assassinat du 
SUpVLGHQWDPpULFDLQHQ/HVFpQDULR
V!?DSSXLHVXU OH OLYUHGH*DUULVVRQHWVXU
VD WKpRULH VHORQ ODTXHOOH /HH +DUYH\
2VZDOG Q!?DXUDLW SDV DJL VHXO PDLV
n’aurait été qu’un pion dans un vaste 
complot contre l’Etat.
Quand la télé devient télé-réalité
Loft Story, Secret Story, Star AcademyWRXWHVFHVpPLVVLRQVGHWpOpUpDOLWp
TXLLQRQGHQWDFWXHOOHPHQWOHSD\VDJHDXGLRYLVXHOQHVRQWSDVDUULYpHVGX
MRXUDXOHQGHPDLQVXUQRVpFUDQV'HjFHJHQUHDEHDXFRXS
pYROXp HW LO D SURJUHVVLYHPHQW FRQTXLV OHV WpOpYLVLRQV GX PRQGH HQWLHU
/D WpOpUpDOLWp V!?HVW PrPH LPSRVpH FRPPH XQ PR\HQ GH JDUDQWLU XQH
LPSRUWDQWHDXGLHQFHHWGRQFXQJDLQpFRQRPLTXHFRQVpTXHQW
&!?HVWHQTXHODWpOpUpDOLWpGpEXWH/!?pPLVVLRQDOOHPDQGHAktenzeichen 
XY... Ungelöst propose au public de jouer les détectives et de résoudre des 
DIIDLUHV0DLV Oj R OD WpOpUpDOLWp UHMRLQW OD YLGpRDPDWHXU F!?HVW GDQV OH
SULQFLSHPrPHGHÀOPHUGHV LQGLYLGXV OHSOXVVRXYHQWDQRQ\PHVGDQV
leur quotidien. En 1973, les américains peuvent par exemple assister au 
GLYRUFHG!?XQHIDPLOOHFDOLIRUQLHQQHJUkFHjO!?pPLVVLRQAn American Family. 
/DYLHGHIDPLOOHDG!?DLOOHXUVVRXYHQWpWpOHVXMHWGHODWpOpUpDOLWpMXVTX!?j
aujoud’hui avec The Osbornes ou Hogan Knows Best. 
En 1999, Big Brother franchit une étape supplémentaire en enfermant des 
SDUWLFLSDQWVYRORQWDLUHVGDQVXQ OLHXHWHQ OHVÀOPDQWKHXUHVVXU
/HFRQFHSWHVWXQWHOVXFFqVTX!?LOHVWH[SRUWpGDQVSD\VHWO!?pPLVVLRQ
GHYLHQW OD UpIpUHQFH GH FH JHQUH WpOpYLVXHO Secret Story, Loft Story, 




qui devient rapidement 





à un utilisateur seul de réaliser des 
HQUHJLVWUHPHQWVHQH[WpULHXU
Familienkino (1978)
En 1978, à la télévision allemande, 
apparaît une émission nommée 
Familienkino. Durant deux ans, Alfred 
%HKUHQVHW0LFKDHO.XEDOORQWUDVVHPEOp
pour les chaînes NDR et WDR plus de 
!?PqWUHVGHSHOOLFXOHSURYHQDQWGH
ÀOPVSULYpVG!?DPDWHXUVGHVDQQpHV
j $ SDUWLU GH FH PDWpULHO LOV RQW
réalisé les sept épisodes de l’émission 
Familienkino, diffusés entre décembre 
1978 et janvier 1979.
A la suite de cette diffusion, une 
publication qui a pour titre Familienkino 
² *HVFKLFKWH GHV $PDWHXUÀOPV LQ
Deutschland (Cinéma de famille. 
/!?KLVWRLUHGXÀOPDPDWHXUHQ$OOHPDJQH
a été produite.
Krysztof Kieslowski, L’amateur 
(Camera Buff) (1979)
/H KpUR GX ÀOP L’amateur GH .U\V]WRI
.LHVORZVNL )LOLS 0RV] V!?DFKqWH XQH
FDPpUD  PP SRXU ÀOPHU VRQ EpEp
Fasciné par sa nouvelle acquisition, 
son intérêt se porte ensuite sur des 
personnes en dehors du cadre familial. 
'DQV O!?XVLQH R LO WUDYDLOOH VRQ SDWURQ
saisit l’occasion et le nomme chroniqueur 
RIÀFLHO6HVSURGXFWLRQVJDJQHQWGHVSUL[
GDQVGHVFRQFRXUVGHÀOPVDPDWHXU6HV
compétences se développent, ainsi que 
VRQGpVLUGHÀOPHUODUpDOLWpWHOOHTX!?HOOH
est et non comme elle lui est dictée. Il 
se retrouve confronté à la censure et son 
VXSpULHXU HVW UHQYR\p j FDXVH GH VHV
ÀOPV
Rodney King
/H  PDUV  5RGQH\ *OHQ .LQJ XQ DIURDPpULFDLQ URXODQW HQ pWDW
G!?pEULpWp DXGHOj GHV YLWHVVHV DXWRULVpHVest arrêté par des policiers 





des forces de l’ordre, il les envoie à une chaîne de télévision locale. 
Elles seront reprises par les chaînes du monde entier, provoquant une 
LQGLJQDWLRQJpQpUDOH
Les quatre policiers seront poursuivis par la justice et acquittés par un 
MXU\ PDMRULWDLUHPHQW FRPSRVp GH EODQFV OH  DYULO  &H YHUGLFW
GpFOHQFKHUD OHV SOXV LPSRUWDQWHV pPHXWHV UDFLDOHV GX ;;H VLqFOH DX[
(WDWV8QLVpPHXWHVTXLIHURQWPRUWV
1983
Entre 1981 et 1983, 
OHQRPEUHGHIR\HUV




(QDSSDUDvW DXVHLQGH ODFIAF – 
L’Association Internationale du Film 
G!?$UFKLYHV ² XQH QRXYHOOH FDWpJRULH
GH ÀOPV QRPPpH ´ÀOP SHUVRQQHO´ &H
JHQUHUHJURXSHVHORQODFIAF´GHV
ÀOPV SURGXLWV QRQ SDV SDU XQH pTXLSH
PDLVHQWLqUHPHQWUpDOLVpVSDUXQHVHXOH
SHUVRQQH ,O SHXW V!?DJLU G!?±XYUHV G!?DUW
de travaux de recherche, de documents 
SULYpV G!?LPLWDWLRQV GH ÀOPV LQGXVWULHOV
GH MRXUQDX[ GH PHVVDJHV ÀOPpV GH
ÀOPVIDLWVSDUGHVHQIDQWVHWF´
America’s Funniest Home Videos (AFHV)
/!?KXPRXUDpJDOHPHQWVDSODFHGDQVODYLGpRDPDWHXU/HVDQQpHV
YRLHQW DLQVL O!?pPHUJHQFHG!?pPLVVLRQVj FRQWHQXKXPRULVWLTXH&!?HVW XQH
émission japonaise, Fun with Ken and Kato Chan, produite par Tokyo 
Broadcasting Company, TXL OD SUHPLqUH LQYLWHUD OHV WpOpVSHFWDWHXUV j
HQYR\HUOHXUVSURSUHVYLGpRVjFDUDFWqUHKXPRULVWLTXH'qVORUVRQREVHUYH
XQUHQYHUVHPHQWOHFRQVRPPDWHXUGHWpOpYLVLRQGHYLHQWSURGXFWHXU
9pULWDEOH FDUWRQ OH SURJUDPPH HVW UHSULV DX[ (WDWV8QLV HQ 
par la chaîne ABC, VRXV OD IRUPHG!?XQFRQFRXUV le America’s Funniest 
Home Videos (AFHV). Chaque semaine, trois vidéos amateur étaient en 
FRPSpWLWLRQHW!?GROODUVHQMHX/HSXEOLFGHO!?pPLVVLRQIDLVDLWRIÀFHGH
MXU\HWGpVLJQDLWOHYDLQTXHXU/!?RULJLQDOLWpHWODIDQWDLVLHpWDQWOHVFULWqUHV
clés, on assistait à une ribambelle de chutes, farces et fous rires. AFHV va 
DORUVFRQQDvWUHXQERRPUHWHQWLVVDQWO!?DXGLHQFHHWOHWDX[GHSDUWLFLSDWLRQ
DXSURJUDPPHDWWHLJQHQWGHVVRPPHWV%LHQSOXVO!?pPLVVLRQDPpULFDLQH
QHPDQTXHSDVGHIDLUHGHVpPXOHVYou’ve been Framed HQ$QJOHWHUUH
Drôle de vidéo au Canada et bien sûr, le cultissime Vidéo Gag en France. 
$XWDQWGHSURJUDPPHVTXLDXGpEXWGHV90’s, ont conforté le statut de la 





Créée en 1992, The Real World HVWO!?pPLVVLRQGHWpOpUpDOLWpODSOXVORQJXH
GH O!?KLVWRLUH HOOH QH FRPSWH SDV PRLQV GH  VDLVRQV  pSLVRGHV
/H SULQFLSH VXU OHTXHO HVW FRQVWUXLW OH SURJUDPPH HVW VLPSOH ODLVVHU
à ses participants une totale liberté d’action, autant dans l’appartement 




3, The Real World : San Francisco  JUkFH j OD SDUWLFLSDWLRQ GX
FDQGLGDW3HGUR=DPRUDO!?XQHGHVSUHPLqUHVSHUVRQQHVjUHYHQGLTXHUVRQ
homosexualité et à parler du SIDA dans un média populaire. 
Le Dogme95 : une arme anti-Hollywood
/DQFp HQ  VRXV O!?LPSXOVLRQ GHV FLQpDVWHV GDQRLV /DUV YRQ 7ULHU HW 7KRPDV
9LQWHUEHUJOHDogme95 VHGpÀQLWFRPPHXQPRXYHPHQWFLQpPDWRJUDSKLTXHG!?DYDQW
JDUGH /H  PDUV GH FHWWH PrPH DQQpH OHV GHX[ KRPPHV SXEOLHQW Le Manifeste 










coupée, ou bien il faut monter une seule lampe sur la caméra. Les détournements 
WHPSRUHOVHWJpRJUDSKLTXHVVRQWLQWHUGLWVWRXWFRPPHOHVWUXFDJHVHWÀOWUHV
(QÀQ FKDTXH ÀOP TXL UpSRQG VXIÀVDPPHQW j FHV QRUPHV HVW HVWDPSLOOp G!?XQ ODEHO
RIÀFLHO/HPRXYHPHQWSUHQGÀQHQVXLWHDXUHWUDLWGHVHVGHX[IRQGDWHXUVLes 
IdiotsUpDOLVpHWWRXUQpHQYLGpRSDU/DUV9RQ7ULHUHQÀJXUHSDUPLOHV±XYUHVOHV
plus emblématiques du Dogme95, tout comme FestenGH7KRPDV9LQWHUEHUJHW
Lovers GH-HDQ0DUF%DUU
1996
La télévision tessinoise collecte 
HWGLIIXVHGHSXLVGHVÀOPV
amateur.
The Blair Witch Project (1999) 
´ RFWREUH 7URLV FLQpDVWHV HQ KHUEH VH UpXQLVVHQW XQ ZHHNHQG




réalisateurs dans la forêt de Blair courent sur l’Internet. Selon ces rumeurs, 
les caméras des disparus auraient été retrouvées par hasard et auraient 
GRQQpOLHXDXÀOPThe Blair Witch Project.
/D SUpWHQGXH DXWKHQWLFLWp GHV LPDJHV D VXVFLWp XQH LPSUHVVLRQQDQWH
FXULRVLWpDXSUqVGHVVSHFWDWHXUVIDLVDQWGHFHÀOPjSHWLWEXGJHW!?
GROODUVXQVXFFqVGXER[RIÀFH/HVUpDOLVDWHXUVRQWYRXOXWLUHUOHPHLOOHXU







le spectateur dans un périple toujours plus sombre et inquiétant. Ainsi, 
sans effets spéciaux particuliers et à moindres frais, le sentiment de réel a 
VXIÀjFUpHUXQHSHXUSDQLTXHFKH]OHVSHFWDWHXU
Revolutionary Association of Women of Afghanistan (RAWA)
La Revolutionary Association of Women of AfghanistanHVWXQHRUJDQLVDWLRQ
féminine de résistance qui promeut le droit des femmes et dénonce 
OHV H[DFWLRQV FRPPLVHV VXU OHV $IJKDQHV 'HSXLV  O!?RUJDQLVDWLRQ
V!?LPSOLTXH SROLWLTXHPHQW HW VRFLDOHPHQW SDU GHV DFWLRQV QRQYLROHQWHV
GDQVODOXWWHSRXUOHUHVSHFWGHVGURLWVKXPDLQVGDQVOHFRQWH[WHDIJKDQ
Depuis les années 2000, la RAWA ÀOPH HQ VHFUHW GHV WRUWXUHV HW GHV
exécutions, pour alerter l’opinion internationale sur la situation des femmes 
VRXVOHUpJLPHWDOLEDQ$SDUWLUGHFHVLPDJHVGHVÀOPVGRFXPHQWDLUHVVRQW
UpDOLVpVHWGLIIXVpVVXUGHVJUDQGHVFKDvQHVGHWpOpYLVLRQRFFLGHQWDOHV
“Don’t try this at home“
/DSKUDVH´GRQ!?WWU\WKLVDWKRPH´HVWIUpTXHPPHQWXWLOLVpHSDUOHVPpGLDV
DXGLRYLVXHOV SRXU GLVVXDGHU OH SXEOLF G!?LPLWHU GHV JHVWHV GDQJHUHX[
TX!?LOVGLIIXVHQW&HWWHPLVHHQJDUGHHVWVRXYHQWOLpHjGHVLPDJHVD\DQW
XQH HVWKpWLTXH UDSSHODQW GHV LPDJHV DPDWHXUV FRPPH VL O!?DVSHFW ´IDLW
PDLVRQ´LQFLWDLWjODUHSURGXFWLRQGHVIDLWVHWJHVWHVSUpVHQWpV/!?pPLVVLRQ
DUFKpW\SDOHGX´GRQ!?WWU\WKLVDWKRPH´HVWFHUWDLQHPHQWJackass (diffusée 
VXU 079 HQWUH  HW  SXLV DGDSWpH SRXU OH JUDQG pFUDQ XQ
SURJUDPPHROHVSURWDJRQLVWHVVHPHWWHQWHQGDQJHUGDQVGHVFDVFDGHV
VRXYHQWULGLFXOHVDOODQWMXVTX!?jVHEOHVVHUYRORQWDLUHPHQW'HVPHVVDJHV











8QIndependent Media Center est une plateforme Internet sur laquelle des 
LQIRUPDWLRQVWH[WHV LPDJHVYLGpRVVRQWGRQQpHVSDU OHVXWLOLVDWHXUV
HQ WHPSV UpHO DX[ V\PSDWKLVDQWV GHV PRXYHPHQWV DOWHUPRQGLDOLVWHV
Cette plateforme est basée sur l’idée d’une contribution de toutes et de 
WRXVDLQVLTXHVXUXQSULQFLSHGHFRS\OHIWHWG!?DQRQ\PDW
Le premier Independent Media Center est créé en 1999, autour des 
SURWHVWDWLRQVFRQWUHO!?20&j6HDWWOH'HQRPEUHXVHVYLOOHVHWUpJLRQVVH
doteront ensuite de leur IMC, en lien avec des manifestations d’abord, puis 
GHPDQLqUHSHUPDQHQWH
Indymedia forme actuellement un réseau international qu’aucune société 
QH SRVVqGH TX!?DXFXQ JRXYHUQHPHQW Q!?LQÁXHQFH HW TX!?DXFXQ GRQDWHXU
SULQFLSDOQHÀQDQFH
Indymedia entend couvrir les protestations anticapitalistes d’une meilleure 
PDQLqUHTXHOHVMRXUQDOLVWHVWUDGLWLRQQHOV)DLVDQWSDUWLHG!?XQPRXYHPHQW
SOXVODUJHGHFULWLTXHUDGLFDOHGHODSUHVVHSURIHVVLRQQHOOHGHQRPEUHXVHV
personnes impliquées au début d’Indymedia ne cherchaient pas à être un 
contrepoint des médias de masse mais visaient à les remplacer.
2000
3RXUODSUHPLqUHIRLV
une vidéo est postée sur 
XQEORJ
2001
Les événements du 
6HSWHPEUHVRQW
documentés par de nombreux 
amateurs se trouvant sur les 
lieux du drame.
2003
Les premiers téléphones portables avec une 










Différentes pratiques – visant à proposer une vision alternative à celle des mass 
media VXUXQpYpQHPHQWRXj FRXYULU GHVpYpQHPHQWV LJQRUpVSDU ODSUHVVH² VRQW






" $ORUV TXH OHV PpGLDV GH PDVVH XWLOLVHQW GH QRPEUHXVHV LPDJHV ÀOPpHV SDU GHV












$YDQW O!?DYqQHPHQW GH O!?,QWHUQHW LO pWDLW UDULVVLPH TXH VRLWpEUDQOp OH PRQRSROH GHV
journalistes sur l’information. Avec la multiplication des documents amateurs, c’est une 
petite révolution qui s’impose aux médias et, aujourd’hui, chaque événement majeur 
est documenté et commenté par des personnes présentes sur place, professionnelles 
RX QRQ /RUV GX WVXQDPL GDQV OH 6XG(VW DVLDWLTXH GHV FHQWDLQHV GH YLGpRV HW GH




Cyber-Bullying : Ghyslain Raza, The Star Wars Kid (2003)
/HVYLGpRVGLWHVYLUDOHVGpVLJQHQWGHVÀOPVTXLDWWHLJQHQWUDSLGHPHQWXQH
JUDQGHSRSXODULWpVXU O!?,QWHUQHWHQpWDQWGLIIXVpVVXUGHVSODWHIRUPHVGH
vidéo ou sur des réseaux sociaux. La plupart du temps, elles véhiculent 
GHVFRQWHQXVFRPLTXHVHWLQRIIHQVLIV/!?H[HPSOHGH*K\VODLQ5D]DFRQQX
FRPPH OH ´6WDU:DUV.LG´PRQWUHTXH OHVYLGpRVYLUDOHVSHXYHQWDXVVL
DYRLU GH JUDYHV UpSHUFXWLRQV VXU OD YLH G!?XQ rWUH KXPDLQ (Q QRYHPEUH
FH&DQDGLHQGHDQVVHÀOPHHQWUDLQG!?H[pFXWHUXQHFKRUpJUDSKLH
GH FRPEDW DYHF XQ VDEUHODVHU Star Wars qu’il a bricolé. La vidéo est 
LQLWLDOHPHQW UpDOLVpHSRXUXQSURMHWG!?pFROHPDLV*K\VODLQGpFLGHGHQH
pas la montrer en classe. La vidéo est alors volée par un camarade de 
FODVVHTXL ODPRQWUHj WURLVDXWUHVpOqYHV(OOHHVWHQVXLWHGLJLWDOLVpHHW
mise à disposition sur l’Internet en avril 2003. Dans les mois suivants, la 
vidéo du Star Wars Kid HVWWpOpFKDUJpHGHVPLOOLRQVGHIRLVHWFRPPHQWpH
avec des propos souvent humiliants. Elle est parodiée jusque dans des 
séries télévisées comme South Park ou American Dad. À cause de sa 
célébrité involontaire, le jeune homme doit quitter l’école et suivre un 
WUDLWHPHQW SV\FKRORJLTXH 6D IDPLOOH SRUWH SODLQWH FRQWUH OHV TXDWUH
FDPDUDGHVGHFODVVH0DOJUpO!?REWHQWLRQG!?XQDUUDQJHPHQWTXLDVVXUHXQ
GpGRPPDJHPHQWjODIDPLOOHODYLGpRGXStar Wars Kid est toujours visible 
VXUOH1HWUDSSHODQWTXHOHVF\EHUWUDFHVVRQWGLIÀFLOHPHQWHIIDoDEOHV
Abigail Child, The future is behind you (2004) 




Le procès de Milosevic
Dans de nombreux cas, la vidéo amateur 
vient illustrer une nouvelle ou révéler un 
fait. Dans certaines situations, elle peut 
pJDOHPHQWVHUYLUGHSUHXYHjXQHFRXU
/RUV GX SURFqV GH 6ORERGDQ 0LORVHYLF
HW GHV KDXWJUDGpV GH VRQ UpJLPH DX 
Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie GHV LPDJHV YLGpR RQW pWp
utilisées quasiment à chaque audience. 
&HUWDLQV JpQpUDX[ VHUEHV RQW pWp
reconnus coupables de crimes contre 
l’humanité sur la base de vidéos.
0LORVHYLF HW VHV SDUWLVDQV FRQWHVWHURQW
OD OpJLWLPLWp GH FHV SUHXYHV HW 1LFR
9DUNHYLVVHU YLFHSUpVLGHQW GX
International Committee to Defend 
Slobodan Milosevic GLUD´OHIDLWTXHOHV
LPDJHV MRXHQWXQVLJUDQG U{OHYLHQWGX
fait que l’accusation s’est basée sur des 
LPDJHVUpHOOHVRXFRPSRVpHV´
2005
YouTube est fondé par trois 
DQFLHQVHPSOR\pVGHPayPal.
Playback-Cyber-Star : Gary Brolsma
The Numa Numa Guy (2004-2005)




La vidéo du playback HVW G!?DERUG SXEOLpH VXU XQH SDJH ,QWHUQHW SXLV GLVWULEXpH
FRPPHSLqFHMRLQWHjGHVHPDLOV$YHFODFUpDWLRQGHYouTube, le téléversement et le 
WpOpFKDUJHPHQWGHYLGpRVHVWWHFKQLTXHPHQWVLPSOLÀp/RUVTXHODYLGpRGH%UROVPDDUULYH
VXUFHWWHSODWHIRUPHODÀqYUHGXNuma Numa (extrait des paroles du refrain) commence 
UpHOOHPHQW%UROVPDTXLpWDLWGpMjFRQQXFRPPH´1XPD1XPD*X\´GpFOHQFKHDYHF
VD SHUIRUPDQFH XQ ÁRW G!?LPLWDWLRQV HW UHQG OH JHQUH GXplayback populaire dans les 
SUHPLqUHVDQQpHVGHYouTube2QSHXWFRQVLGpUHUFHSKpQRPqQHFRPPHXQHMR\HXVH
FpOpEUDWLRQFRPPXQHGHVQRXYHDX[PR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQ
La série South Park SURSRVHUD VD SURSUH LPLWDWLRQ GH %UROVPD HW OHV PDJD]LQHV
G!?LQIRUPDWLRQ DPpULFDLQV SDUOHURQW GH FH SKpQRPqQH ,QWHUQHW%UROVPD OXLPrPH
GHYLHQGUDDLQVLO!?XQHGHVSUHPLqUHVF\EHUVWDUV
2005
Suite aux attentats du 7 juillet, mise 
sur pied par la BBCGXSURMHW´6R\H]
QRV\HX[´DÀQGHUpFROWHUGHV
LPDJHVDPDWHXU²VHXOHVGLVSRQLEOHV
– des attentats dans le métro.
2006
YouTube est racheté par 
Google SRXUPLOOLDUGVGH
dollars.
Les attentats de Londres vus au travers d’images amateur





Alors que la matinée s’écoule et que la compréhension des événements se précise, les 
LPDJHVWUDQVPLVHVSDUOHVWpOpYLVLRQVVHFRQFHQWUHQWVXUOHVWpPRLQVHWOHVEOHVVpV0DLV
O!?DFFqVDXPpWURpWDQWEORTXpOHVMRXUQDOLVWHVVRQWFRQVFLHQWVGHVOLPLWHVLPSRVpHVjOHXU





le canal ouvert par la BBC 3ULVH j K HOOH HVW HQYR\pH VRXV IRUPH GH PHVVDJH
électronique à plusieurs destinataires.
)UDSSDQWHV HW VLQLVWUHV DYHF OHXU KDOR GH OXPLqUH WURXDQW O!?REVFXULWp FHV SUHPLqUHV
LPDJHVGHO!?pYDFXDWLRQGXPpWURVHURQWFKRLVLHVOHOHQGHPDLQSRXUODXQHGHSOXVLHXUV
journaux, dont le New York Times et le Washington Post.
Person of the Year : YOU (2006)
(Q  OH PDJD]LQH TIME FKRLVLW FRPPH SHUVRQQH GH O!?DQQpH ´<RX´
GpVLJQDQWDLQVLOHVPLOOLRQVG!?LQWHUQDXWHVLQFRQQXVTXLSDUO!?DSSRUWGHOHXUV
SURSUHV FRQWHQXV SDUWLFLSHQW j O!?XWLOLVDWLRQ FRPPXQH HW DX SURJUqV GH
sites comme Wikipedia, MySpace, Facebook et YouTube, mais aussi de 
V\VWqPHVG!?H[SORLWDWLRQOLEUHVFRPPHLinux.
/D SDJH GH WLWUH PRQWUH XQ pFUDQ G!?RUGLQDWHXU VXU ODTXHOOH HVW RXYHUWH
une fenêtre vidéo ressemblant à celle de YouTube$ O!?HPSODFHPHQWR
GHYUDLWVHWURXYHUODYLGpRHVWFROOpXQSDSLHUPLURLWDQW´<RX´VLJQLÀHWRXW
le monde, le lecteur, les cinéastes amateurs… Depuis 1927, la personne 
de l’année est l’une des couvertures favorites du TIME GpVLJQDQW FHOXL
RXFHOOHTXLDpWp OHRX ODSOXV LQÁXHQWHDXFRXUVGH O!?DQQpH(Q
O!?RUGLQDWHXU SHUVRQQHO DYDLW pWp pOX ´PDFKLQH GH O!?DQQpH´ UHPSODoDQW OD
´SHUVRQQHGHO!?DQQpH´
Real Fake : le blog Lonelygirl15 (2006)
/HFpOqEUHFDUWRRQSXEOLpHQSDUThe New YorkerTXLSRUWDLWODPHQWLRQ´RQWKH
,QWHUQHW QRERG\ NQRZV \RX!?UH D GRJ´ DYDLW GpMj SRLQWp OH SUREOqPH GH O!?LGHQWLWp VXU
O!?,QWHUQHW (Q MXLQ  j SHLQH  DQV SOXV WDUG DXFXQ LQWHUQDXWH Q!?D VRXSoRQQp
O!?H[LVWHQFHG!?XQHpTXLSHSURIHVVLRQQHOOHGHUULqUHOHMRXUQDOLQWLPHYLGpRGHODEORJXHXVH
Lonelygirl15 'DQV VHV YLGpRV %UHH UDFRQWH G!?XQH PDQLqUH WUqV WRXFKDQWH VD YLH
G!?DGROHVFHQWH HW VHV FRQÁLWV DYHF GHV SDUHQWV WUqV FUR\DQWV (OOH HVW UDSLGHPHQW
PRQGLDOHPHQW FRQQXH HW DFTXLHUW XQ VWDWXW SURFKH GH FHOXL G!?LGROH GH VpULH 79 /HV
fans envoient plusieurs centaines de vidéos en réponse aux trente vidéos postées par 




G!?XQHDJHQFHSXEOLFLWDLUHHW OHVYLGpRVHQYR\pHVHQ UpSRQVHGH IDLUHSDUWLHGHFHWWH
VWUDWpJLHSXEOLFLWDLUH
(QVHSWHPEUH OHYUDLQRPGHLonelygirl15 HVWUpYpOpDSUqVTXHGHVEORJXHXUV




le besoin de divertissement est parfois supérieur à celui de vérité.
Matt, héros de publicité
Where the hell is Matt ? Cela vous dit 
TXHOTXH FKRVH " 8Q MHXQH DPpULFDLQ
0DWW +DUGLQJ FUpH OH EX]] HQ GDQVDQW
SDUWRXW GDQV OH PRQGH 6D SUHPLqUH
vidéo, en 2005, est visionnée des 
PLOOLRQV GH IRLV JUkFH DX SKpQRPqQH
de bouche à oreille. Le jeune homme, 
inconnu jusqu’alors, devient une star de 
O!?,QWHUQHW8QHPDUTXHGHFKHZLQJJXP
Stridegum OXL SURSRVH GH ÀQDQFHU XQ
QRXYHDX YR\DJH /DQFpH HQ  OD
GHX[LqPH YLGpR GH 0DWW +DUGLQJ SUHQG
DLQVLODIRUPHG!?XQRXWLOGHPDUNHWLQJ/D
publicité s’empare de la vidéo amateur.
La vidéo amateur devient œuvre d’art







comme un nouvel espace de monstration pour l’art contemporain.
&KULV )ROORZV SDU H[HPSOH PRQWUH VHV YLGpRV GDQV GHV JDOHULHV PDLV DXVVL VXU
YouTube. Dans 71 Ranelagh Road  LO WUDQVIRUPH XQ HQVHPEOH GH YLGpRV
d’amateurs du monde entier, qui présentent toutes des espaces privés, en un intérieur 
pWUDQJHLQTXLpWDQWHWJOREDO
Hello World! Or: How I learned to stop listening and love the noise  HVW XQH
LQVWDOODWLRQ DXGLRYLVXHOOH GH &KULVWRSKHU %DNHU TXL FRQQHFWH GHV YLGpREORJXHXUV
GHV TXDWUH FRLQV GX PRQGH HW PqQH XQH UpÁH[LRQ VXU OHV PpGLDV GpPRFUDWLTXHV HW
participatifs, ainsi que sur le besoin élémentaire d’être entendu.
From Zero to Hero 
La vidéo amateur à la base d’une carrière
Il n’est pas rare que des personnes ordinaires deviennent d’un jour à 











plus d’un contrat avec une maison de disques, le premier YouTube Award 
pour la Best Music Vidéo 2006.
De même, la percée internationale de la hollandaise Esmée Denter a eu 
OLHXJUkFHjYouTube(QFRXUDJpHSDUOHVYLGpRVPXVLFDOHVG!?DPDWHXUV
HOOHFRPPHQFHHQjDQVjHQUHJLVWUHUVHVSHUIRUPDQFHVDYHF
une webcam et à publier ses vidéos dans l’intention de recevoir des 
commentaires. Ses vidéos, dans lesquelles elle reprend des chansons 
SRS HW VRXO FRQQXHV GHYLHQQHQW GHV VXFFqV (Q QHXI PRLV HOOH DWWHLQW
plus de 21 millions de clics. S’ensuivent des invitations pour des émissions 
GHWpOpYLVLRQGHVHQUHJLVWUHPHQWVVWXGLRHQ(XURSHHWHQ$PpULTXHDLQVL
que des rencontres et duos avec beaucoup d’artistes renommés comme 
-XVWLQ7LPEHUODNH(Q(VPpH IDLW ODSUHPLqUHSDUWLHGH OD WRXUQpH
HXURSpHQQHGH7LPEHUODNHGHYDQW!?VSHFWDWHXUV
L’exécution de Saddam Hussein
)LQ  6DGGDP +XVVHLQ HVW DUUrWp DÀQ G!?rWUH MXJp SRXU FULPH FRQWUH O!?KXPDQLWp
/DVHQWHQFHHVWDQQRQFpHSDUOH7ULEXQDO3pQDOLUDNLHQOHQRYHPEUH6DGGDP
+XVVHLQ HVW FRQGDPQp j PRUW SDU SHQGDLVRQ 6RQ H[pFXWLRQ D OLHX OH  GpFHPEUH
6XUSODFHVDPLVHjPRUWHVWÀOPpHSDUXQ WpPRLQ2QVXSSRVHTXH ODYLGpR
qui circule sur le net et qui a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision du monde 
entier, provient d’un téléphone portable.







87% des propriétaires de 
téléphones portables munis 
d’une fonction caméra l‘utilisent.
Révolution safran
$X[PRLVG!?DRWHWGHVHSWHPEUHOHJRXYHUQHPHQWELUPDQDXJPHQWH
EUXWDOHPHQW OH FRW GH SOXVLHXUV pQHUJLHV HVVHQFH GLHVHO HW JD] 'HV
PDQLIHVWDWLRQV SDFLÀTXHV FRQWUH FHWWH GpFLVLRQ VRQW RUJDQLVpHV HW OHV
ERQ]HV²GDQVOHXUVKDELWVFRXOHXUVDIUDQ²SDUWLFLSHQWDXPRXYHPHQW
$XFXQ MRXUQDOLVWH pWUDQJHU Q!?pWDQW DXWRULVp j HQWUHU GDQV OH SD\V HW
O!?LQIRUPDWLRQ pWDQW FRQWU{OpH SDU OHV PpGLDV JRXYHUQHPHQWDX[ GHV







GXVHSWHPEUH/H:HED WRXWGHPrPH MRXpXQ U{OH LPSRUWDQW
GDQVODGLIIXVLRQGHO!?LQIRUPDWLRQQRWDPPHQWYHUVO!?H[WpULHXUGXSD\V
8QRUJDQLVPHQRPPpDemocratic Voice of Burma, dont la mission est de 




FHV UHSRUWDJHV RQW HQVXLWH pWp SURSRVpV VXU O!?,QWHUQHW HW GLIIXVpV SDU
satellite, d’Oslo vers les postes de télévision de Birmanie.
Kutiman, ThruYou (2009)
/H SURMHW GH PXVLTXH HW GH ÀOP ThruYou, du musicien israëlien Ohpir 
.XWLHODOLDV.XWLPDQIDLWVHQVDWLRQGDQVOHPRQGHGHODQXLW'XUDQWGHX[
PRLV .XWLPDQ D FKRLVL VXU YouTube des vidéos amateur qui montrent 
différentes personnes en train de faire de la musique, de rapper, de 
FKDQWHUHWG!?LPSURYLVHU,ODHQVXLWHUDVVHPEOpÀFWLYHPHQWFHVGLIIpUHQWHV
SHUVRQQHVTXLQHVHFRQQDLVVHQWSDVSRXUIRUPHUXQJURXSH/HUpVXOWDW
est un album mashup de sept chansons. Les instruments jouant la mélodie 
VRQWSUpVHQWpVGDQVOHÀOP/HVFRXSXUHVHQWUHOHVGLIIpUHQWHVVpTXHQFHV
SURGXLVHQW XQ U\WKPH YLVXHO TXL DFFRPSDJQH OH beat /RUVTXH .XWLHO
a publié ThruYou VXU VRQ VLWH ,QWHUQHW FHOXLFL Q!?D SDV VXSSRUWp OH WURS
JUDQG QRPEUH GH YLVLWHXUV &HUWDLQV IDQV RQW FHSHQGDQW HQUHJLVWUp VHV





musiciens et les vidéastes amateurs.
A quoi je sers ?
0DGHPRLVHOOH.F!?HVWGXURFNHWF!?HVWIUDQoDLVDWWHQGOHVHFRQGRSXV
,OHVW Oj3UrW7HOOHPHQWSUrWTXHSHQGDQWODGLIIXVLRQGXSUHPLHUVLPSOH





rudimentaires et un peu de temps à tuer. Alors public, tu me le réalises ce 
FOLS"(WLO O!?DIDLWMRXUVHWXQSHXSOXVGH!?YXHVSOXVWDUG
visions différentes sont publiées, prêtes à être sélectionnées, décortiquées 
HWUHPRQWpHVDYDQWXQHSUHPLqUHSURMHFWLRQjO!?2O\PSLDSXLVXQHPLVHHQ
OLJQHRIÀFLHOOH/HFDVQ!?HVWSDV LVROpGHSOXVHQSOXVGHSURIHVVLRQQHOV
font appel aux vidéastes amateurs, que ce soit pour réaliser leurs clips 
5DGLRKHDG 1LQH ,QFK 1DLOV RX GHV FDPSDJQHV SXEOLFLWDLUHV 6RXFL
pFRQRPLTXHÀGpOLVDWLRQGHVIDQVRXSKpQRPqQHGHVRFLpWp"/DTXHVWLRQ
VH SRVH OpJLWLPHPHQW /HV OpJHQGHV SXQNV UHFKLJQDLHQW j DSSUHQGUH OD
PXVLTXH WDQW TXH O!?DWWLWXGH \ pWDLW HW TX!?XQ PHVVDJH pPHUJHDLW GH OHXU




Si la démocratisation de la caméra et des plateformes de diffusion de vidéo a permis 
jGHVFLWR\HQVPXVHOpVSDUGHVGLFWDWXUHVGHFRPPXQLTXHUDYHFO!?H[WpULHXURXjGHV
IHPPHVRSSULPpHVGHSDUOHUGHOHXUVLWXDWLRQHOOHDpJDOHPHQWHQJHQGUpGHVGpULYHV





une séance de Happy Slapping /D PrPH DQQpH HQ ,UODQGH GX 1RUG GHV JURXSHV




HVWHOOH XQ PRWHXU TXL PqQH j GHV DJUHVVLRQV HW TXDQG YLHQWHOOH VH JUHIIHU j GHV




l’exemple de Chatroulette HVWVLQJXOLHU




0DOJUp OH QRPEUH WUqV pOHYp G!?XWLOLVDWHXUV FRQMRLQWHPHQW HQ OLJQH O!?XVDJHU HVW WUqV
souvent mis en contact avec des personnes pratiquant des activités exhibitionnistes. 
/HVLWHWpPRLJQHSDUOjPrPHGHVOLPLWHVG!?XQHVWUXFWXUHWRWDOHPHQWRXYHUWHTXDVLPHQW
sans modération.
De nombreuses vidéos, présentant toute sorte d’utilisations de Chatroulette, ont été 
UpDOLVpHVHWVRQWDFFHVVLEOHVVXUGHVVLWHVGHSDUWDJHGHYLGpRV
2010
50% des vidéos de YouTube 
sont commentées, évaluées ou 
recommandées.
2010
Le contenu de YouTube 
représente 10% du volume 
total de données sur 
l’Internet.
La vidéo amateur dans la publicité
$YHF ODPRQWpHHQSXLVVDQFHGHVVLWHVGHSDUWDJHFRPPHYouTube, et 
des réseaux sociaux tel que FacebookOHVYLGpRVSHXYHQWWUqVUDSLGHPHQW
rWUHYLVLRQQpHVGHVPLOOLRQVGHIRLV2QSDUOHDORUVGH´ EX]]´YRLUFLDSUqV
La publicité cherche à obtenir les mêmes résultats, parfois en utilisant des 
vidéos amateur, comme plusieurs exemples présentés ici en attestent. 





La vidéo amateur est devenue la cible des publicitaires, pour son aspect 
VRXYHQWRULJLQDOHW LQWULJDQWPDLVDXVVLSDUFHTX!?HOOHSHUPHWGH WRXFKHU
XQ SXEOLF H[WUrPHPHQW ODUJH /HV DJHQFHV GH SXEOLFLWp VH VRQW GRQF
réapproprié l’esthétique de ces vidéos, jouant avec les consommateurs 
VHORQXQSULQFLSHGHFRQQLYHQFHHWGpYHORSSDQWGHVFDPSDJQHVEDVpHV
sur un principe de teasingR ODPDUTXHUHVWH LQFRQQXHFUpDQW OHbuzz 
avant de se révéler.
2010
Chaque minute, plus de 35 heures 
de vidéos supplémentaires sont 
WpOpYHUVpHVVXU<RX7XEH
Le sexe amateur à l’ère du Web 2.0
'HSXLV YLQJWFLQT DQV OD YLGpR DPDWHXU V!?HVW LPSRVpH FRPPH OD IRUFH
PRWULFHGH O!?LQGXVWULHSRUQRJUDSKLTXH5pFXVDQW O!?XQLYHUVXOWUDFRGLÀpGX
; WUDGLWLRQQHOGHVHVSHUIRUPDQFHVÀFWLRQQHOOHVGHVHVFRUSV WDLOOpVDX
scalpel, le ‘‘porno amateur’’ se veut d’abord une représentation du réel, 
une vision  plus authentique.
%RRVWpSDUO!?DYqQHPHQWGX:HEOHF\EHUVH[HHVWGpVRUPDLVDFFHVVLEOH
à tous, en tout temps et partout. Avec 80% de parts de marché, l’amateur 
\HVWURL0DLVVLO!?,QWHUQHWDSRSXODULVpOHJHQUHLOQHSHXWUHYHQGLTXHUVD
SDWHUQLWp%LHQDYDQW TXH OHVpEDWVGH3DULV+LOWRQQH ÁHXULVVHQW VXU OD
WRLOH0DULO\Q0RQURHHQUHJLVWUDLWGpMjVHVSURXHVVHVpURWLTXHVGDQV OHV
années 1950.





(ORLJQpH GX PRQGH ÀFWLRQQHO OD SRUQRJUDSKLH DPDWHXU FRPSRUWH GHV
éléments assimilables à la vie de tous les jours ; des éléments de 
GpFRU GRPHVWLTXH GHV SURWDJRQLVWHV DX[ FRUSV LPSDUIDLWV OH WRXW ÀOPp
DYHF XQH TXDOLWp G!?LPDJH VRXYHQW PpGLRFUH /LEpUpH GHV FDUFDQV GX
SURIHVVLRQQDOLVPHHOOHSHUPHWDXVSHFWDWHXUGHV!?LGHQWLÀHUDXVSHFWDFOH
TXLOXLHVWGRQQp8QVSHFWDFOHG!?DXWDQWSOXVDWWUD\DQWSRXUOHWpPRLQTX!?LO
ne lui est, dans certains cas, pas destiné.
2010










Par extension, le terme s’applique non seulement à une technique de 
PDUNHWLQJPDLVDXVVLDXYLVLRQQDJHG!?XQFRQWHQXSUpFLVSDUpQRUPpPHQW
de personnes sur un court laps de temps.
La révolution de l’Internet 2.0 a ouvert la possibilité de faire un buzz à 
WRXWXWLOLVDWHXUTXHFHODVRLWjGHVÀQVFRPPHUFLDOHVDXWRSURPRWLRQQHOOHV
ou par simple plaisir. Avec l’arrivée de la vidéo numérique pour tous et 
de plateformes de diffusion comme YouTube O!?LPDJH HQ PRXYHPHQW
HVWGHYHQXHXQ IRUPDWSULYLOpJLpGXbuzz'pSDVVDQW OHERXFKHjRUHLOOH
classique, le buzzFLUFXOHDXMRXUG!?KXLVXUOHVUpVHDX[VRFLDX[HWOHVEORJV
DFFpOpUDQW VD GLIIXVLRQ HW DXJPHQWDQW FRQVLGpUDEOHPHQW VRQ YROXPH
sonore. De nombreux médias traditionnels se sont réapproprié le concept. 
8QERQH[HPSOHHVWLa Tribune de GenèveTXLSURSRVHXQHVHFWLRQ´EX]]´
sur son site Internet.
Projets collectifs liés à la vidéo amateur
'HV SURMHWV FLQpPDWRJUDSKLTXHV FRPPH Life in a Day  GH .HYLQ








il sera présenté, en janvier 2011, au Sundance Film Festival ainsi que sur 
YouTube.







/H JRXYHUQHPHQW pJ\SWLHQ WHQWH DLQVL G!?HPSrFKHU OD FLUFXODWLRQ G!?LQIRUPDWLRQV VXU
OHV pYpQHPHQWV TX!?LO V!?DJLVVH G!?pOpPHQWV SHUPHWWDQW OHXU RUJDQLV WLRQ HW IDFLOLWDQW OH
UDOOLHPHQWGXSOXVJUDQGQRPEUHRXGHYLGpRVWpPRLJQDQWGHODYLROHQFHGHODUpSUHVVLRQ
et de l’ampleur des manifestations. 








arabes, la chaîne de télévision Al JazeeraGLUD´DORUVTXHOHVLQIRUPDWLRQVHWYLGpRVVXU
les protestations se répandaient comme un virus par le biais de Twitter, qu’une révolution 
VH PHWWDLW HQ PDUFKH OHV PpGLDV GRPLQDQWV FRPPHQoDLHQW j SHLQH j UDWWUDSHU OHXU
UHWDUG´




Le 17 décembre, des manifestations 
j6LGL%RX]LGHQ7XQLVLHPDUTXHQW
le début du printemps arabe, dans 





les derniers instants du dicateur 
circulent et sont diffusées rapidement 
SDU$O-D]HHUD&HVLPDJHVGH
déchéance semblent répondre aux 
DQQpHVGHSURSDJDQGHGXUpJLPH
The Birds – France 24
Pendant la révolution de jasmin, la chaîne d’information France 24 – qui a pour ambition 
GHGHYHQLUXQH´CNNIUDQoDLVH´²YRLWVHVDXGLHQFHVPRQWHUIRUWHPHQWGDQVOHVSD\V
DUDEHV3HQGDQWFHWWHSpULRGHODFKDvQHDXQHSUpVHQFHWUqVIRUWHVXUTwitter, se mettant 





et du dessin animé Le Roi et l’Oiseau GH*ULPDXOWThe Birds PHWHQVFqQHODFKXWHGHV
GLFWDWHXUVWXQLVLHQpJ\SWLHQHWOLE\HQDWWDTXpVSDUGHVRLVHDX[EOHXVpYRTXDQWOHORJR
GH7ZLWWHU
Chine: une vidéo amène une remise en question sociétale et politique 
&!?HVW XQH VFqQH LQVRXWHQDEOH FKRTXDQWH /H  RFWREUH  XQH FDPpUD GH
VXUYHLOODQFHÀOPHXQPDUFKpGDQVODYLOOHGH)RVKDQHQ&KLQH2QYRLWXQHÀOOHWWHVH










Les prises de parole se sont multipliées pour dénoncer une montée de l’individualisme, 
mais aussi une justice arbitraire, qui accuse parfois les personnes se portant au secours 
d’autrui d’être responsables de leur infortune, les condamnant parfois au versement de 
lourdes indemnités. C’est bien la peur et non l’indifférence qui empêcherait la solidarité 
GH V!?H[SULPHU 6XLWH j FHW pYpQHPHQW XQH ORL HVW j O!?pWXGHSRXU SpQDOLVHU OD QRQ
DVVLVWDQFHjSHUVRQQHHQGDQJHU







%HLZHQJHU$FKLP YouTube und seine Kinder: Wie Online-Video, Web TV und Social Media die 
Kommunikation von Marken, Medien und Menschen revolutionieren, 1RPRV
%XFNLQJKDP'DYLGHW5HEHNDK:LOOHWW Video Cultures: Media Technology and Everyday 
Creativity3DOJUDYH0DFPLOODQ
&D\URO5RODQGMédias et démocratie: la dérive, /DELEOLRWKqTXHGXFLWR\HQ3UHVVHVGH6FLHQFHV
Po, Paris, 1997.
*LOOPRU'DQWe the media. Grassroots Journalism by the People, for the People2!?5HLOO\
(QWLqUHPHQWFRQVXOWDEOHJUDWXLWHPHQWHQOLJQHjO!?DGUHVVHVXLYDQWH
KWWSRUHLOO\FRPRSHQERRNZHPHGLDERRNLQGH[KWPO
+RZH-HIICrowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business, Crown 
Business, 2008. 









5RVHQEHUU\-DFNHW%XUWRQ6W-RKQPublic Journalism 2.0: The Promise and Reality of a Citizen-
Engaged Press5RXWOHGJH1HZ<RUN
5XRII-HIIUHHGVirtual voyages : cinema and traveO'XNH8QLYHUVLW\3UHVV'XUKDP
6DOYDWR1LFN´2XWRI+DQG<RX7XEH$PDWHXUVDQG3URIHVVLRQDOV´LQTDR: The Drama Review 
SS
Schneider, Alexandra, Die Stars sind wir6FKXHUHQ3UHVVHYHUODJ*PE





Conception et réalisation du projet 
PLFURVLOORQV+HOHQ%DXPDQQ/HD)U|KOLFKHU&KULVWLQD*DVVHU













Réalisation de l’interface de la base de donnée
(PPDQXHO3LJXHW3DEOR/DYDOOH\JUDSKLVPH
Rédaction des textes
+HOHQ%DXPDQ/HD)U|KOLFKHU&KULVWLQD*DVVHUPLFURVLOORQV7DPDUD&KDYHQW´/!?H[pFXWLRQ
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